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Je viens de lire beaucoup de livres traitant de mouvements pol
itiques, sociaux, et litteraires du vingtieme siecle.
quelques idees de nos ....e crivains franyais
dans 1e monde complexe de notre temps.

au

J'essaye de suivre

sujet du role de 1'individu

11 est vrai surtout aujourd'hui
~

/

que l'homme est 1e produit d'une civilisation bien developee.

~

Le progres

dans les sciences et dans la technologie fait possible des systemes su

peri~urs de communic~tion et de transport qui reunissent tous les hommes.
Ce groupment de gens, soit pour des raisons ~egitimes de 1a souverainete
nation ale , soit pour cies causes d1ideologie, forme 1e grand peril de
notre siecle.

L'individu perd son identite at

meme

sa -raison d,etre-.

De 1'annee 1870 jusqu'a l'annee 1914 se sont accrus les rivalites de
nationalisme et d'imperialisme et aussi le secret et 1a mefiance
de 1a diplomatie.

a l'egard

Une cOmbinaison de ces forces a aide Ie declenchement

de Premi~re Guerre Mondiale.

Le trait significatif de cette epoque avant

1914 est le developpement de 1a personnalite collective.

1 t expression de Itunite artificie1le entre les gens.

Ce phenomene est

C'est aussi l'ex

pression de la grande influence politique. psychologique et cu1turelle sur
une socret.e qui manque de surete dans un monde Qui change rapidemenL

Aux

epoques de guerre froide le pouvoir militaire souvent remplace le pouvoir
poll tique.

'"
\.
Le vingtiame
siecle a eprouve une guerre apres
1'autre.
./

La

violence est si commune qu'on n'y pense presque jamais si elle ne nous touche
pas directement.

Main au fond de l'homme reste l'anxiete de sa condition.

'"
Pourquoi faut-il se preparer
a" 1a guerre pour garder la paix1

Y-a-t-il

quelque chose de plus profond dans l'homme Que ses passions. ou que ses

desirs materiels?

Que vaut-il vraiment, eet ho~me capable de sentir et

de raisonner. ee membre de la societe hQmaine?
-'
Les mouvements fascistes et communistes ant commence per des reponses

/emotionnables ~ 1a propagande.

Les Allemands et les Italiens se sont

rallies autour des bannieres d'orgueil national. de -race superieure~. de
haine. de destin privelege.

Les Russes intellectuels et au commencement

les paysans aussi ont supporte la promesse de l'avenir. l'utopie que sera
perfectionnee au cours d'une revolution continuelle.

Aujourd'hui on sait

\

les sources et les effets de ces systemes totalilaires. mais on n'a elim

ine

ni l'incertitude, ni Ie mal du siecle, ni la misere de la condition

,

humaine, aui appellent les gens a ces mouvements sociaux.
Les romanciers francais tachent de donner
vue nouveau.

lIs se rendent compte que les

a l'individu

ho~mes

un point de

ne se servent pas tou

jouTS de la raison pour expliquer les mysteres qui les entourent.

La

preoccup~tion de l'homme moderne avec les faits n€ 1'aide pas toujours a

voir la re&lile totale.
qQe de comprendre.

Ainsi souvent l'homme essaie de vaincre plutol

Les auteurs savent qQe la nouvelle roi ne viendra pas

d'~e methode intellectuelle ou scientifique, mals elle viendra d'une

source plus humble.

Pour vivre i1 faut respecter l'homme et voir dans

chacun l'element spirituel.

La nouvelle

4

mora1e 4 sera en pertie une

veritable estimation de la condition humaine.

Elle sera la methode crea

trice qui trouvera ou retrouvera pour l'individu une signification qui
depasse 1a vie du corps.

Lfhomme desire un rapport durable avec l'univers

et une justification profonde de ses souffrances at de ses espoirs.
Les ecrivains ne forment pas de theories dogmatiques que tous doivent
5uivre.

Chaque individu dolt trouver sa propre vie et son propre bonheur.

La sinceriLe de ncs aUL8urs modernes inciiquent une certiane foi en eux
~

~

~

memes et en l'homme en general.

11s raccntent leurs

&

•

histo~re8

personnelles.

Plusieurs auteurs, tels que Malraux et Camus, eprouvent le desepoir et la
grande solitude de l'homme sans

signification~

~ai8

i1s montrent plus

tard le respect de l'homme, 1e respect de la vie, 1a valeur de 1a lutte
contre les fatalites, et la dignit~ de l'energie humaine.

,
LE Ra.E IE LtINDIVIW DANS LE RGlAN FBANCAIS
ID VINGTI»1E SIE<LE
J

CHAPTER I

OUR HERITAGE FROY THE EIGHTEENTH CENTURY
trMan is born free and everywhere he is in chains."

This famous

statement by ROQsseau is as applicable today as it was to the eighteenth
century.

Our people are seeking a balance for the basic drives in society

of liberty and aQthority, of the ideal and the real.

The philosophes of

the eighteenth century sought this balance and in great measure succeeded
for their time.

They concerned themselves with the eternal questions of

the meaning of life and death and of the role of the individual. questions
for which each man seeks a certain, if not absolute, answer.

Their

answers involved a faith in the natural reasonableness and goodness of
man and a belief in progress thGt would lead to human perfectibility.
These views were to be the essence of a new cosmology in western thought.
After three centuries of development. natural science flourished in the
eighteenth century.

Developments in the sciences were accompanied by the

increased circulation of printed material. despite government censors,
~d

the consequent formation of a public opinion.

Ideas. always a

driving force in the search for physical existence as well as for spiritual
meaning, then became more openly expressed and more widely supported.

The

eighteenth century was in a sense the real transition to modern times 
the end of a society which looked to the

p~st

and tradition and the be

ginning of a society that for the most part would look to the future with
optimism, & critical spirit, and a belief in progress.
-1

2

Eighteenth century thought did not of course develop in a vacuum.
The ideas and systems of the philosophes were in part the products of
the western Christian tradition.

The ideals of humanitarianism, moral

and intellectual effort, the worth of the individual. peace and eventual
perfection have been goals of western governments and religions for many
centuries.

These have been the ideals, whether or not they have been

realized in practical experience.

These ideas were renewed and enforced

in a new way by the men of the Renaissance.

The men of the eighteenth

century carried on the ideas with enthusiasm and in the tradition of
free thought.

There were many trends beneath the surface of society

that found their expression in this century through the use of reason,
analysis, and popular movements.

Doubts as to the efficacy of the

tradi~

tional religion were expressed in this age of beginning middle class de
velopment.

Disillusionment existed with inefficient government and the

corrupt institutionalized religion.

The restraint and suppression of

natural instinct, the great burden of sin weighing on man of all religions,
both Catholic end Protestant, were not healthy concepts to the eighteenth
century man.

Discontent was sharpened by an awareness of the great

misery of the poor and the wealth of the elite.

The growth of the economy

and commerce created a more diverse society in which old laws and absolutes
could no longer prevail.

In keeping with the social and political ideas

of their basic parliamentary system, Englishmen demanded the natural
rights of man and benefits for trade and industry.

Voltaire was to carry

over the demands and victories of the English to France and crusade for
practical freedom8 of speech, assembly, and press.

Many of the ideas of

3

the Enlightenment come from England or Germany. but it was through the
combined efforts of the French philosophes and encyclopedists that these
ideas were crystallized into a faith.

The new doctrine in its ideals

was basically one derived from the traditional faith. but with new per
spectives to conform to a rapidly evolving society, and with a new critical
and rational tone.
The essential values of democracy, liberalism, and materi&lism de
veloped in the course of the eighteenth century and became the core for
the succeeding nineteenth and twentieth centuries.

The ideal of the

philosophes became a faith that in its more popular and radical form
sustained the French Revolution.
the symptoms of social and

The philosophes expressed and clarified

politic~l

disintegration of their time. but

they were not the main causes of the social upheaval.

They were critics

but not wholly sceptics because they helped to establish a definite,
positive, materialistic system in which they believed.

During the first

part of the century the satire against corrupt institutions and practices
was clever, somewhat cautious, and contained a note of fun in its serious
ness.

Voltaire's Candide was a prime example of this witty and delight

ful, but perceptive irony.

Later generations of the century did not veil

their disgust of sLate and church.

They were more radical. more anar

chistic in their demarlds for liberty and in their extreme and romantic
beliefs in the goodness of the individual.

Rousseau's Le Contrat Social

has been interpreted not only as a plea for individual liberty but also
as the seed from which developed the authoritarian collectivism so well
known in our day.

~nether

moderate or radical in flavor, the program of

4

the Enlightenment had a basic liberal and optimistic philosophy.

It is

worthwhile to look at the development of these ideas.
The stimuli which spurred and guided the growth of the new rational
doctrine came from two Englishmen theNWorld-machine~

lations in nature.

~ewton

and Locke.

Newton's concept of

brought attention to the orderliness and explicable re
Locke used reason to determine the origin of know

ledge and succeeded in bringing the use of reason close to the level of
social science.

He repudiated the Cartesian concept of innate ideas, he

dared to doubt that human beings think most of the time, and he established
sense perceptions as the only real method of understanding the origin of
knowledge.

Thus the keys to the Enlightenment were reason and nature • the

latter understood as the orderly pattern of the universe.

Condillac and

even Diderot went to extremes after 1750 in their belief that all of nature,
even the lowly rock, was attuned to life's sensations and was part of
evolving cycle toward greater perfection.
shifting beavmabove to heaven on earth.

an

The philosophes succeeded in
The supernatural. the mysterious.

the necessity of God to explain nature to man were all superfluous and un
real concepts.

Nature by itself was real.

in a more simple way through nature.

God had revealed his purposes

By using reason man could determine

natural laws which were visible in the behaviour of material objects.
There was a harmony in the created universe in which man and nature were
related.

Man WOLlld find his true relation and equality 'With the powers

of the universe by putting himself in tune with this harmony and by ob
serving and understanding these natural laws.

This belief entailed the

inevitable idea of progress from man's clearly imperfect state now to a

5

more perfect status in the future.

A rationalist heaven

~~th

perfection

on earth replaced a supernatural heaven where perfection was only in an
after-life.

Scientific progress, combined with optimism and traditional

ideals, developed into the idea of cultural ond moral progress.
In this context where reaBon could expla.in all nature and all the
ways of God to man, evil was nei tiler reasonable nor natural.

The philoBophes

would not abandon their deep conviction to reason, but they could not accept
the paths that reason advocated to explain this ph.enomenon of eviL
would not retreat to traditional Christianity.
atheism for many of them were deists.

They

They could not adhere to

They needed a First Cause or De

signer to set the universe in motion and then leave it to its own devices.
Voltaire maintained that were there no God, one would ha.ve to be invented.
Yan 1lUlst be freed from the superstitions and self-perpetuating burden of

guilt.

He tmlst have faith in himself and in that cOIIII1on spark of morality

or natural law found in all men.

am

Montesquieu also saw the need for order

something to sustain morality, but he realized that traditional Chris

tianity did not in itself uphold morality as it so claimed.

Did not the

professed Christians engage in fiercer and bloodier wars than many pagans?
Voltaire in Candide looked at evil realistically and determined that there
was no ooe reforming faith, but that each .man must eliminate his share of
evil by "cul tivaUng his own gQl'den".

Vol taire could not accept the ex

treme optimism of Leibnit7. that all was ...ell in the best of all possible
worlds.

Voltaire and .u:ontesquieu saw evil in the existing insti tutions

and traditions that had groftn up in society.

Each man should thus strive

to find his own good lite in harmony wi th his cul tur e and communi ty.
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LtEsprit des Lois, Les Lettres Philosophigues, and Zaire showed the be
ginnings of the search for a common reasonableness in man beyond class
or religious distinctions.

~ontesquieu

used reason and facts to assert

the relativity of laws and their relation to the government and its citi
zens.

voltaire brought in a new era of historical interpretation

by

using facts to prove long range trends.
The spirit of the scientific method and historical truth seemed
abandoned more and coore as the century progressed.
versal

truths~

The needs for "uni_

to explain men to them5elves led the later philosophes

to a new history.

They criticized Montesquieu for his inductive method,

although they claimed to use this same method in establishing their new
faith.

They in a sense rationalized history to fit their needs and pre

conceived. ideas about the nature of man.

This new history 9Jould use

both reason and experience to point out the eternal truth existing in
each individual.

History as a major factor in the new cosmology would

show the origin of evil and how it would be eliminated.

Alert to social

and political trends these later philosophes also blamed the existing
framework of society [or the presence of evil.
social environment, Rousseau
could remake this world.
success.

cl~d

Since evil was in the

that man who was innately good

Posterity, not God, would be the judge of his

The Enlightenment was directly opposed to the Christian belief

that evil was characteristic of man and part of his human heredity.

To

disprove this traditional belief. They went to the limits of materialism
and eventually to a romantic deification of man.
For all the philosophes then, evil could be mostly or wholly elim
inated by a more reasonable and natural life.

The early and later

7

thinkers nevertheless interpreted the rationality of man differantly.
Montesquieu and Voltaire were on the side of

~enlightened despotism~.

They trusted the common man to vote and to express his opinion. but they
did not believe every man capable of leadership.

They desired. some form

of authority, compulsion. and a system of rewards and punishments for a
stable society.

Rousseau and Condorcet. on the other hand. were romantic

in their views of social anarchy and in their belief in the superior

powers of the

aver~ge

man.

Rousseau wanted obedience to the general will

which could be sensed only by faith or by psychology, not by reason.
Classical nature under the influence of Rousseau became romantic
nature.

The comparison of rational and romantic ideas, or the super

ficial transition from one to the otber. is an interesting problem.
Rous seau was one of the chief figures of this transi tion. bu t he was by
no means the first or only man. to sense keenly the value and role of the
individual and the whole idea of social justice.

The German romanticists

among them Goethe and Schiller, were among the many who felt the new love
of life, the vitality and awakening of the senses to an exciting world.

We can see the roots of romanticism in the renowned enclycopedist Diderot
whose Neveu de Ram.eau is a marvelous portrait of an eccentric "bea.t-nik"
of the tLne3.

~e

can alao denote a touch of melancholy as the poor neveu

bemoans his lack of talent and greatness and finds great joy in mimicing

others.

Rousseau has a wealth of ideas and a study of this man alone can

indicate the scope and direction which the romantic move.ment "ould have.
From a study of the individual in Emile to an appeal for social unity
and consciousness in Le Contrat Social. Rousseau sets a pattern for the

literary and political

~volution

of the nineteenth century_

8

Despite the variation of ideas from rationalist to romantic, the
eighteenth century faith may be summed up in four general assumptions:
man was naturally good; the end of life was life itself; man had the
ability through reason and experience to better his life on earth; the
( 1)

good life consisted of freedom from ignorance and superatitution.
The new religion was humanitarian in its request for reform and progress.
It was dynamic and optimistic as it tore down the foundations of the old
status quo.

The absolutes of the traditional religion and the state were

replaced by a new belief that was absolute in its forward-looking process,
but liberal in its doctrine.

The st.rength of its appeal was based in

part on its acceptance of many views.

The ideas of the philosophes were

different. but each brought new perspectives and new creativity in the
search to det ermine man t oS pos i ti on in his changing world.

Wontesquieu I s

theory of the relativity of laws showed that there was no one absolute
government best for alL

One of VOltaire's biographers s.aid of him that

he disagreed wi th the theory of a contemporary, but he would defend to
the death the right of that enemy to say it.

The differing opinions and

more extreme concepts were not to conflict until later days.

For the

time being a very liberal and successful new faith had evolved.

It was

successful not only because it allowed many interpretations and respected
the continued existence of older faiths. but alao because it fulfilled
both the spiritual and material needs of the eighteenth century society.
As an

outgro~th.

perhaps a heresy of Christianity, it presented new answer8

to the questions of life in the atmosphere of a democratic and material
isUe society.
There were many parallels between the Enlightenment and traditional
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Christianity.

The eighteenth century doctrine, as both a reaction against

and a development from "hat came hefore, contained both Christian and anti
Christian sentiments.

These two programs were religions in their systems

of answers to life· s problems and moral values.

As western religions they

upheld free will and m.aintained that man had a place in the universe.

The

outcome of both faiths "as, however, determined by powers stronger than
the individual.

The doctrine of sin in Christianity, the doctrine of ig

norance and superstition for the Enlightenment were overwhelming factors.
Each man could struggle, however, for good against evil.
aided by grace to attain redemption.
sal~ation

through philosophic'reason.

Christians were

The eighteenth century man reached
Both doctrines "ere melioristic

because by moral and intellectual effort man could attune himself to the
natural order of things.

Life could be better and happier with peace,

personal freedom and social cooperation.

Though they "ere deterministic

in seeing something wrong with man or with society, these faiths "ere

active and positive in crusading for good ethical practices against evident
injustice and evil.

The faith of the Enlightenment resembled Christianity

not only in its basic hwn.a.ni.tarian ideals but also to some extent in rit
ual as when Jacobin fetes and songs were introduced.
Nevertheless. profound differences in the tone and outlook character
ized the new system.

There was no personal God responsive to the indiv

idual. but merely a First Cause or Orderer of the universe.

Natural law

"as not something beyond our understanding and something to which man must
conform.

I t "as rather an in tegral and harmonious part of man.

There was

no supernatural heaven for which the ticket of admission "as a Rmystic
8elf-surrender~.

Heaven "as on earth and progress and perfectibility were
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to be realized in the near future.

Heaven on earth would come when man

was free from external laws, traditions, and limiting institutions.

The

/

ethic of the eighteenth century was the social value of -bienseance-.
man could lie or steal i f his actions aided society in general.
virtues counted little in the new philosophical atmosphere.

A

Personal

With the

breakdown of the traditional God and heaven the philosophes established
( 2)

their new "absolute- of rationalism and progress.
This new set of ideas would be tested again and again throughout the
succeeding years by its own inherent strengths and weaknesses.

As a com

plete faith it would fail because the heaven of the philosophes could not
be immediately realized.

The hopes of the combination government - re

ligion had to be modified to fit reality.

Wany of the philosophic truths

were based on scientific discoveries that later proved false.

Diderot's

theory of materialism whereby all matter could feel was proved by hiB
heiraichy of living matter from crushed stone to soil to plants to man.
This theory did not stand the test of later scientific inquiry because
Diderot avoided the exact definition of the transformation of matter into
a living cell.

The intensity of his reason and his deep conviction to the

search for truth make him a major contributor to this age of ideas.

A

clearer focus on the influence of the eithteenth century upon later de
velopments will prove the iLnportance of the role of ideas in history and
show how closely our

t~entieth

century ideals are yet patterned on the Bn

lightenment.
An examination of the strengths and weaknesses of the rational doc
trine shows the origins and growth of materialistic movements, extreme
ideas to the Right and Left.

The strength of the Enlightenment was in its
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liberalism and in its evaluation of the coming industrial society.
philosophes were

humanitari~.

not revolutionaries.

The

They brought the

attention of the people to the value of constitutional and social reforms
as a permanent cure for their misery.
for achieving

refo~

and the -perfect

The lack of any definite program.
Society~

was the strength of the lib

eral spirit but a we&k.ness for those who were not yet politically mature
enough to achieve reform without destruction of both good &nd bad.

The

French Revolution and the Reign of Terror were carried to radical extremes.
The romantici3m and individualism of nineteenth century thought developed
from these extremes.

The revolutions of 18..30 and 1848 in France not only

shook conservative Europe, but also showed that the
gress was there to stay despite temporary setbacks.

m~e

to political pro

The violence and des

truction of 1?89 in France eased the rise of a Napoleon Bonaparte to res
tore order by authoritarian means.

The exhaustion of 1849 laid the ground

work for another Napoleon to renew l'"rance' 8 glory among the powers of
Europe.

Hwnani. tarian ideals and economic progress f ourd many new express':'

ions in a European society that was held in peaceful and delicate balance
by the Concert of

~urope.

Within this balance were forces of free thought

and ideals of equality, justice, and individual as well as national sover
eignty.

The Concert of Europe represented not only the political equi

librium between monarchism and liberalism, but also a social and economic
balance that would be violently tested in the twentieth century.
An

era known as the "Victorian Compromise- came to an end before the

last years of the century.

It was an attempt to fuse material progress and

optimism with traditional Christianity.

The English set the pace in dev

eloping a social stability that was to last for several years.

They pro
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meted competition, personal initiative, laissez-faire economics, equal op

It was a time of gradual change and peaceful adaptation.

portunities.
balance this

0

To

ptimi SID and ra ti onalism was a s t ric t moral code. an accept

ance of duty and obedience to national authori ty.
were tempered oJ morality.

Progress and liberty

There was democracy, but no radical or social

ist elements to disturb the equilibrium.

The compromise of progress with

nineteenth cent.ury sentiment and a religious revival was not profound.
The modern man merely paid lip service to the Victorian Compromise.

The social and the economic .man could not be separated to live under two
doctrines.

The Right and Left movements were to make new appeals and up
( 3)

set the delicate social, political, and economic balance of the century.
Cardinal Newman and Edmund Burke were men of the JIloderate Right who.
in the tradition of Voltaire, advocated some preservation of the old order

for stability.

They were not against. progress, out sought to adapt strong

institutions and Christian attitudes to more democracy.
need for a moral. value above pure logic

0

Newman posed the

He saw that these judgment.s of

value were good, but that there was no common absolute judgment.

French

moderate conservatives also trusted in intellectual and spiritual refine
ment.

They feared a. "t.yranny of t.he majoritY".

arty over equality.

Yost of them favored lib-

It was pa rt of the American dream that there was some

thing beyond mat.erial progress.

These men all saw the need of a higher

goal and attacked excessive materialism and the aoandonment of the good in
t.he old order.
}Aore Rightest ideas and movements developed during the nineteenth
centu ry.

Nationalism. originated wi th liberalism and industrialization and

soon became the dominant force of the three.

Nationalism was almos t re
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ligious in its appeal.

It offered. to men of a particula.r ethnic group a

recognized nstional sovereignty and independence in the European state
system.

The benefits of industrial gro-wth and commerce could be better

realized in a larger and more powerful national state.

The unification

of Italy and Germany focused the attention of Europe on a new status, a
new balance of power, and the emergence of authority in two powerful dip

lomats - Cavour and Bismarck.

The management of a highly c0Jnp1ex and com

petitive society remained with the monarchy in Italy CUld Germany.

tater

the national states engaged in imperialism, not only to further equalize
the balance of power, but also to spread their influence and commercial.
activities abroad.

Liberalism took a back seat as nationalism urged more

conformity and gave the leading nations of the world the superior attitude
( 4)

of the "white man's burden".
The basic tension of liberty versus authority is evident in the op
positions of the Left.

They gene rally advocated. democracy in every sphere

of life. the soci&l and economic, as well as the political.
desired more liberty, they
lective sense.

SaN

this liberty as

effec~ive

Though they

only in a col

They were as a whole more egalitarian than liberal.

The

de.mocratic leftis ts formed no definite system but trusted in gradual. re
form and experimentation.

They had a liberal faith in people to achieve

a group consciousness and reform their society.
The liberalism of the eighteenth century in its enthusiastic response
to industrialization and modernization and as a rationale for intense de
(5 )

velopment was a source of lrlarxism.

The Communist lrlanifesto of Marx

and Engels had two main sources and two main appeals.

The first was a

worship of science which became the basis for Marxist logic.

This formed
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the core of the theory of historical and materialis tic determinism.

Marx

saw the modes of production as the major determinants of productive and
social relationships.

Economics was the substructure on which the super

structure of moral and cultural values w&.s based.

This side of Marxism

appealed to the intellectuals and scientists. those liberals who viewed in
dustry and material progress as a means of freeing man from his dependence
on tradition and economics.
anti-industrial.

The second appeal of Marxism was essentially

Marx correctly interpreted the human aspect of reaction

against social change.

This feeling formed the basis of Marxist emotion.

The hostility toward authority, the alienation that the worker felt found
expression in the new dogma..

The difference between llarxism and other

leftist doctrines was its emotional. revolutionary appeal.

Revolutionary

idealism bridged the gap between the logic of economic determinism and the
hwnan element of class struggle.

ing the worker would gain
italist exploitation.

&.

Uarx was a r<:.tional optimist in believ

class consciousness by himself and destroy cap

A class awareness would show the workers the need

for industrialization. for continued exploitation with the eventual goal
of economic freedom.

His economy must De ripe for the revolution into

Q

socialist and free society where there should be no unsatisfied desires.
The Yarxist creed is a fanatical belief in industrialization, in a social
miss ion and s8crif ice.

Marx put the indus trial s piri t wi. thin a revalu t

ionary framework, thus shifting the liberal emphasis.

His appeal was to

the masses and it went beyond its liberal humanitarian sources into social
ism and finally cOIlELlIlism.
Marx was a good interpreter of the social, anti-industrial psychology
of the age.

He brought attention to the role of economics in society as a
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whole.

As a religion Marxism was -. dog.a:.atic. vigorous. deterministic, and

disciplined.

It gave intellectual orientation to the basic questions of

life and engaged wide elOO tional parti cipation.

I ts belief in historical

determinism was tempered by the active role it played in achieving the dif
ferent stages of economic evolution.
practical.

Its program of action was in a sense

Marxism did not seek any abS.olute beyond change and progress.

It carried further Rousseau's belief in a soci&l conscience.
historical philosophy and a religion Marxism failed.
of history into economic causes proved false.

Yet as a

The simplification

The belief in a common so

cial consciousness "as also unfounded, for many ideas besides economic
status run through society.

The very appeal of Marx for all workers to

unite showed that no natural unity was there among the working class.

As

a religion Marxism did not satisfy the spirituality of each individual.
There is a drive in western man to be recognized as a unique and sovereign
person.

~arxts

belief that socialism would flourish in the most advanced

country of the day -

~ngland

- failed to take into account the healthy

state of capitalism end the deep-rooted tradi lion of liberal reforms.

In

the West many of the assumptions and goals of Marxism have proved to be
unreal.

In spite of these fallacies

I

l,larxism has continued.

Backward

countries have needed industrialism to better their standards of living
and match more progressive countries.

These struggling areas have also

given great support to the anti-industrial elements of Marxism.

The ten

ets of .Marxism have been modified by Lenin and Stalin to fit the realities
of Russia.
society.

Twentieth century man is faced with a Communist totalitarian
To orientate himself to the age, he must determine how far the

communists have progressed to Marx's goals under -temporary

authorit~.
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and just how totalitarian their society is.

This problem will be dis

cussed below.
Only one major development from. eighteenth century remains - dem
ocracy.

Democracy was a -by-product of the acceptance of industry, educa
(5)

tion, and the end of traditional

superstitions~.

As a compromise 00

tween liberalism and anti-industrialism the democratic society in England
and America provided the reforms demanded and made the workers feel a part
of the political process.

The cOlIUOOn political values held by the society

resulted from education and gradual parliamentary tradition, not from new
morals.

Although the democrQtic societies tended to become more complex

and

all-pervading in their influence, they have never believed in the

lDOre

social or economic equality stressed by sod aliam and c ammunism.

In the

west there has always been the tension between making the common man sense
his role in the political process and the other drive to keep him uncon
eerned with the affairs of state.

Western men have thus been free to

delve into their own material affairs with little or
the management of their government.

00

direct concern for

DeIOOcracy and Yarxism grew in res

ponse to the eighteenth century liberal utopia.

It was in nations having

already a firm industrial base and a solid history of liberal political
progress that democracy flourished.

The part of Marxism that was social

istic and revolutionary was not accepted in prospering societies.

The

west accepted the more moderate evolutionary. trade union character.

In

the tradition of western individualism. America and Western Europe could
accept neither the goals of

~arx.ist

egalitarianism nor the method of via-

lent achievement.
We have thus seen the various paths t.hat t.he humanitarianism and
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optimism of the philosophes took.

These systems grew up in widely dif

ferent cultural atmospheres and economic conditions.

Marxism and dem

ocracy were almost religious in their emotional appeal.

Nationalism and

socialism also found support during the nineteenth century.

All these

systems gave sets of answers to the problems of life in particular en
vironments.

They

8

ought to give a meaning above industrial values and

at the same time to harness industry for material progress.

It is a com

pliment to the Concert of Europe and the diplomBts of genius who

main~

tained the power balance that these various ideas did not come into physical
conflict in the nineteenth century.

Another reason for the peaceful de

velopment of the century was that each power was busy with its own growth
and interests.

It is not until the late eighteen hundreds that imperial

interests came into contact allover the globe and that national power
politics presented problems for the fragile alliance systema.

The lllOralt

political, economic and social developments of this era are certainly di
verse interpretations of the Enlightenment.
evidence of the
came.
source.

·multanimity~

Their very difference gives

of the eighteenth century from which they

All the movements, however, are stems from their liberal, progressive
The basic values of the philosophes are with us today.

Their be.

liefs have been modified to fit a changing and realistic twentieth century.

CHAP'I'ER II
FORCES IN A TURBUL&NT THENTli.TH CE TURY

The twentieth century has made an impact on the life of every world
citizen.

The full blooming of the totalitarian systems - both Right and

Left - has made everyone take a second look at the view of life that
these systems profess and the degree to which they have succeeded in their
goals.

The destruction of two world wars has brought disillusionment and

misery to millions in Europe and Asia.

The atom bomb and nuclear weapons

are only a modern manifestion of the fear and doubt about the end of the
world that have plagued mankind.

Man no longer doubts his ability to

conquer his universe, but he questions his success in conquering himself.
There remains a strain of the optimistic, heaven on earth aspect of our
eighteenth century heritage in spite of prophets of historical doom or
cyclic destruction and the post-war pessimism.

It is clear. however.

after such scandals as the Dreyfus Case. or such perversions of an ideal
system as practical communism has become, that our optimism is modified.
In 1963 the racial problem of negroes and other minority groups remains
as one of the dominant social conflicts of our day.
The eighteenth century believed th&t scientific. materialistic. and
political progress VIas inextricably related to moral development.

Today

we see that political and social progress as well as the dominance of the
machine have given

Sam:!

men a longer am more comfortable life.

The ma

chine age has. however. been detrimental in that it has swept man out from
18
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himself into a fast-moving and somewhat artificial collective society.
Modern systems of communication and transportation have brought all areas
of the world closer together.

Political and social consciousness have

awakened in each individual a feeling of community with other men.
many sets of ideas tend to drive men apart.

Yet

The sheer closeness of one

group to another leads to conflict and even to physical violence.

There

is a constant tension in twentieth century society between two human
drives.

On the one hand is the need for peaceful self-development; on

the other hand is the inability to see the other's point of view.

Ideas,

power politics, and economic conditions play equally determinant roles in
developing the twentieth century attitude.

Let us take a closer look at

these forces, at the problems they create, at the alternatives they sug
gest in order to see the dilemma of modern man in clear focus.
We have seen the development of social and political forces of lib
eralism and

~arxiam

at the beginning of the nineteenth century.

During

the latter part of this century, these ideas spread and found great sup
port.

Political consciousness was expressed in many ways.

Before 1870

Italy and Germany achieved political unification and stressed national
sovereignty to the peoples of their respective countries, many of whom
were not educated or interested in the development of a national state.
This was an age of suc?essful diplomatic achievement and these two states

grew through clever maneuvers between foreign offices and localized wars
of independence.

The Concert of Europe that had contained the powers of

Europe in peaceful balance lost its effect.

National states grew and

trusted in their own power to achieve their goals and protect their in
terests rather than to submit to the decisions of a European congress.
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The Congress of Berlin in 18?8 was a mere formality because prior in
dividual bargains solved the most important problema.

i'lith no satis

factory regulating body, the states of europe pursued their own policies
with even

serious conflicts of interests.

roTe

The seeds of the First.

vorld War and of the Second World War found fertile ground in this age of
anarchy an d m.i s tru 5 t •
The -balance of pov/er" principle that had been used by the Concert
of Europe began to have new interpretations.

Should there be an equal

balance of all powers to preserve peace, or would peace be more certain
if one state was dominant and could control the conflicting desires of

other states?

Bismarck strove to achieve this latter definition in build

ing Prussiam hegemony in Europe.

For as long as Bismarck was in power he

regulated with shrewdness any challenge to Prussian dominance, especiallY
French or Russian efforts.
enspolitikas

Or

After unifying Qermany he followed his Fried

peace policy.

Even with a powerful Prussia he felt the

need to secure her position in Europe by an agreement with other monarch
ical powers.

The League of the Three Emperors with Austria and Russia

was thus formed in 1872.

Later the Dual Alliance in 1879 with Austria

created the definite military bond between the two states.

For reasons

of interest in Rome and for guarantees of her sovereignty from french in
terference, Italy soon joined this central bloc to form the Triple Alliance.
Gradually t.he need for s ecuri ty agains t an ever stronger France and Russ is
made Bismarck support the mili tary and poll tical aims of his partners.
He thus abandoned in spirit if not in letter the principles of his Fried
enspoli tkas.

The power of Germany and her allies. instead of assuring

the continued peac e of Europe by the Wleven balance. made France and
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Russia desirous of restoring their power in a more even balance.

The

friendship of these two powers led to a slow but secure Dual Entente in
the 1890' s.

The German statesmen who replaced Bismarck were unable to

cope with the complexities of the changing European situation.

They were

even unwise enough to look ahead. to the b enefi t s of a fr iend..ship wi th
England that was possible up to 1900.

Perhaps even Bismarck cound not

have successfully steered the peaceful progress of the European states.
Doubts and confusion reigned in national and imperialistic interests and
secret diplomacy intertwined the alliance systems.
From 1860 to 1914 each country sought material and social progress
through national unity and imperialistic acquisitions.

Movements of Pan

Germanism, Pan-Slavism. French and Italian irredentism were artificially
created for national pride and prestige.

Especially in the Balkans na

tionalism was fermented against the multi-national empires of Turkey and
Austria.

Russia supported her Slavic sisters only to acquire advantages

and to gain her

sea~ort

on the

editerranean.

Inter-state policies and

commitments were now too greatly developed and foreign interests in the
Balkans too violent for Serbia to lead her neighboring states to political
unification as had Sardinia.- Piedmont and Prussia in a previous ciecade.
The movement toward nationalism went beyond a healthy pride in unity that
could create a homogeneolUl government and work toward a higher standard
of living.

The cry of

"se]j'~eterm.ination· was

heard again and again.

even when the larger powers divided up territory contrary to this principle
for their own interest.
Imperialistic rivalry reached a high point after 1870.

The Industrial

Revolution created a need for new markets and for raw materials.

The
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nations of Europe extended not only their business enterprises to Africa
and the Far East, but also impo3ed their corporate personalities on their

colonies.

By 1890 foreign spheres of influence were coming into contact

with one another.

Same of these colonial difficulties found peaceful

u tions wh en greater i saues were at stake.

501

England and Franc e c ampramised

over Egypt and the Sudan in the Fashoda crisis because neither wanted to
lose the general friendship of the other.
increased the

antagoni~

Most of the colonial rivalries

among the states and accentuated the opposition

of the Triple Entente and. the Triple Alliance.

France in 1908 and in 1911

even helped to create & local disturbance in Morocco.

She wanted to force

a German counter-move and t rus show Great Britain that a more secure mil
itary agreement between them was necessary.

The growing conflict of na

tional and colonial interests consequently aided the growth of militarism.
In times of crisis the political leadership gave more and more control
over both domestic and foreign affairs to the military leaders.

In a

situation of int.ernational anarchy each state tended to rely on militarism
for security.

The vast naval programs of England and Germany were an ex

ample of the military build-up.

These measures for individual security

indicated their inability to come to terms before Europe collapsed into
war.

Russia and especially ?rance leaned toward their military establish

ments to offset. their previous defeats by Japan and Germany respectively.
The feeling of collective security once felt in the Concert of Europe
had disintegrated into a race for individual security.

National, imperial.

and military interests had created a socia-cultural. psychological per
sonality in each nation.

Even socialism which had once had international

designs became predominately nationalistic.

All lhese forces swept up the
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peoples of Europe into separate, artificial and opposing corporate per
(6)

Bonali ties.
The diplomacy of the period could not solve the problems created by
this maze of interacting forces.

The diplomots were at best mediocre and

at worse stubborn in carrying out national policies.

Neither England nor

Germany took firm stands with their respective allies.
to the confusion and insecurity of the alliance systems.

am.

This merely added
Secret diplomacy

militarism naturally led to espionage o.nd questionable diplomatic

tactics.

The atmosphere of fear and doubt contributed to inflexible na

tional outlooks and uncompromising attitudes.

In 1914 the powers were

ripe for WaT and the Balkans provided a good excuse for Aus tria to secure
her supremacy there and for Russia to uphold ·self-determination for
Serbia-.

More basic causes for war lay in the very need for security.

Minor colonial crises had led to this final • sho-,;d own" •
Also contributing to general unrest in Europe were social factors
or the growth of ideologies. On the right sociel darwinism, the survival
of the fittest. became exclusive and extreme in its appeal.

The Nazi and

Fascis t movements of th e early twen tieth c en tur y were direc t desc endants
of this movement.

Liberal democracy was gradually undermined and the at

titude of superior culture dominated.

The goals of the transcendant col

lective personality overtook the moral conscience of leaders and people.
Any means to achieve their goals seemed justified.
declined as the materialistic attitude prevailed.

Christian principles
On the left was the

humanitarian egalitarianbm of !larx and the early socialists.

The use

of mass media contributed to strong pUblic support of the communist ideol
ogy.

The ColIULlJ11is ts supported the League of Nations bu t the Fascis ts
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challenged the equality of the Wilsonian Ideal.

Uthough World War I in

dicated a predominately political balance, one can see the beginning of
the ideological conflict thet would influence World War II. the cold war.
( ?)
and the twentieth century mind.
The social, political, and economic
factors of our cen tury are not disastrollS or unwholesome in themselves.
It is the perversion of' these nationalistic and ideological drives that

antagonizes groups of people and causes violence to erupt.
system of

~Common

Without a

Law- in the world, human nature has given way to the

part of itself that is inherently irrational.

Neither the exterior world

of national states nor the inner spirit of each individual has known real
peace in the twentieth century.
A totally new phenomenon charecterizes our time.
itarian powers has embraced whole societies with
new view of life.

&

The rise of total

new way of life and a

As world citizens it is our most important duty to know

the exact nature of these governments, both their origins and

pur~oses.

The Fascist and Communist systems seem to be old autocracies in new forms.
They are akin to older autocratic ideas because the leaders recognize no
higher authority than themselves, nor do they acknowledge checks or bal
&nces in their government.

These systems are unique in that they have

come in a time of mas s democracy and technologi cal achievement.

Freidrich

and Brzezinski in their Totalitarian Dictatorship and Autocracy cite a
syndrome of six traits which they believe make Fascism and Communism
unique.

These six features are

4

a total ideology. a single mass party,

a terroristic secret police, a monopoly of communication, a
weapons, and a centrally directed and planned

economy~.

w~nopoly

of

It is further

argued by the above authors that totalitarianism did not come with the
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seizure of power. but later on when the new regimes found it necessary to
remove obstacles and political opponents by violence to achieve their
goals.

The ideology contains in general a pseudo-religious quality in its

aim of a perfect final state for society.

It is a doctrine in which the

society at first officially believes that the communist ideal has a rea
sonable and scientific dialectic.

When the ideology proves completely

unworkable and its inherent contradictions show through, violence replaces
logical development.

The party maintains its position after seizing the

governmental apparatus only by power and force.

The great task of chang

log a society demands an heirachic&l elite, a purge of those who disagree,
and mass obedience to the formalized party line.
needed to maintain

8

The force and violence

dynamic party and to superimpose even an irrational

ideology upon society gives rise to a secret police and the use of terror
to weed out opposition.

It is the irrationality of personal or mass ar

rests, the use of confessions and purges for educational purposes and the
conjuring up of scapegoats

~hich

spread the total terror into the society.

In this situation of fear. disorder, and curbed personal initiative, the
party assumes the planning and direction of the economy.

Hroad policies

of deve19pm.ent as well as short-run goals for propaganda purposes are es
tablished.

The military services and the proQuction of arms come also

under state supervision and become part of the systems for long range goals.
The spread of ideology by mass slogans and by other means comes from the ef
( g)

fective use of modern communications and technology.

Such a planned so

ciety progresses by leaps and bounds toward a higher material standard of
living.

Many French writers were to become disillusioned by what they

thought was the great wave of the future because Communism was not really
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interested in fulfilling each person's life, either materially or spirit
ually.
Many political theorists maintain that the totalitarian system is not
really unique.

Since the significant feature of the systems is the use

of terror and ideological control. these theorists see totalitarianism as
Inore or less inevitable because of techniques made available to man through
(9)

modern technology.
cracy geared t.o fit

Is totalitarianism merely an outgrowth of auto
8

new industrial society':'

These systems have an all-

embracing influence on the lives and thoughts of their citizens.

Yet both

the Communist and Fascist regimes show weaknesses inherent in their very
set-ups and idealso

The leadership has a tendency to

isolated from public opinion and reality.

beco~

ever more

Subordinates to the leaders

increase this vacuum by providing desired but unreal information.

De

cisions and programs thus become absurd, as did Hitler's war policies. The
party tends to find itself ever more concerned with management and organ
ization.

A lasting tension between party and bureaucracy is thus created

and this hinders the dynamism and the goals of the ideology.

The ideology

itself becomes modified to fit realities and finds unsuitable conditions
for its achievement.
-isles of

Even with a monopoly of weapons and communications.

separateness~

in old institutions of the family, church. army,

or universities provide refuges from the terror.

No society can be com

pletely monolithic because no system can control the total mind or spirit
of each individual.

However, one must not lose sight of the distinct

qualities of these authoritarian governments

0

Unlike old autocracies,

Communist Russia is not content to maintain the status quo, but wants an
ever-ehanging, ever-evolving society to reach socialism.

The Soviet Union
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and Italy and Germany have succeeded to a great extent in creating a u
nified group and a common purpose,

Let

us examine the

~totalitarian~

systems from both points of view, their unique Qualities and their in
evitable development, to determine their real and lasting impact on our
world.

Gennan and Italian Fascism grew "in reaction to the communist chal
lenge and offered themselves to a frightened middle class as saviors from
(10)

the communist danger-,

There were many other factors which

casioned the rise of Hitler in Germany.

oc~

These were the lack of a strong

constitutional system or a strong president, the economic breakdown from
the previous war, certain traits in Hitler's character as well as traits
in the German national attitude.

The Nazi ideology was one of racism.

Hitler promised a cleansing of the worn-<lut institutions in Germany, He
foresaw the dominance of the Aryan race.

The party was to let out the

vital energy and spontaneity long suppressed in the society.

He appealed

to the people to follow the party in the big jump into the unknown.
Ge rman mu s t realize hims elfin a higher jus tic e •

The

Here was a dyns.mic and

proud faith that contained an inherent war spirit. a new irrational dogma
to replace old Christian morals and beliefs in reason.
gave

~itler

The Enabling Act

his opportunity and the Nazi party continued gaining prestige

by breaking supposed

·com.cnunist~

disorders.

The totalitarian aspect of the Nazi regime came with the use of terror
and purge and the emergence of Heinrich Himmler with the secret police.
Hitler had mastered techniques of mass appeal, and to some degree pol
itical tactics.

He was no able political theorist, for he could not fore

see how his dynamic party would become enmeshed in the apparatus of state.
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Largely unconcerned with the bureaucracy, he compromised with big bus
iness and the exis ting cons tit utional s true ture to gain power and support.
He believed these institutions

v~uld

be purified in the end.

Gradually

both party and goals were trapped in the govem.ment and in the bureau
cracy of their own making.

The war effort and the secret police caused

the rise of a professional udlitary section and a strong terror section
that became both "isles of separateness" and challenges to Hitler's power.
The need. for manpower during the war increased. the number GIld weakened
the caliber of the men in the army and in the party.
also suffered from a less efficient elite corps.

The secret police

As a side element of

the terror. the Jewish purge was in a sense rational because of its method
and surety, and was only irrational because of Hitler's hatred.

The elim

ination of the Jews was a loss to the German economy and of course a waste
of time and energy on the part of the police.

Hitler t s compromise with

the church ended with this institution also becoming a very effective
refuge from the terror.
fort.

Nazism failed mainly in its unsuccessful war ef

If the allies had not broken up the regime in its military aspects,

only t.ime could have determined whether Nazism YI"Ould have fallen, whether
Hitler as leader would have maintained control over the army and other
power levers, whether the party could have effectively broken down the
-isles of separateness-.

We can only guess at the outcome of the struggle

between the emotional national spirit of Nazism versus the long esta
blished, though weakened, institutions in the society.
Another element of Righ test totati tarianism grew in Italy under
slightly different conditions.

Originally a socialist, Benito Mussolini

fused Marxism with a sense of Roman grandeur.

The state of Italy, not the
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party, was the supreme force.

Mussolini was perceptive in his view of

the roles of both party and state.

He succeeded to a far greater extent

in anticipating the natural tension between party and state and defined

their functions precisely.

The bureaucracy was the basis for the orderly,

efficient, legal running of society.
political order in economic terms.
stricted and coordinated.

There was to be a rebuilding of the
Free enterprise became highly re

The old order of the bureaucracy was needed to

accomplish definite social requirements.

The party was organized to

direct and revitalize the corporative economy and state structure.

Party

leaders were chosen to act on the people and to provide a suitable climate
f or the bests ta te efficiency.

The party brou ght ideas f rom the

the people and made social needs known to the government.

.9 tate

to

Only at the

highest level in the position of El Luce were state and party fused. The
state ani party were thus both controllable organs.

The party dominated

the whole in spirit and set goals of social use of property.

The state

was the value formulating instrument that operated in day to day decisions
maldng Italy an organic whole.

Mussolini thus gave the Fascist movement

a working rationale and aimed at gradually pushing the bureaucracy along
the road to decline as needs were fulfilled.

He was a progressive social

ist with a real understanding of the political aspect of society.

He in

stitutionalized the two vital forces of party and state into a working
order.
Whether the state would have been
batable.

~he

force to wither away is de

In the light of Russia's predicament. we see the state as the

stronger force.

As with Germany, Italy could not achieve complete to

talitarian control.

Police

ru~e,

terror, and the murder of Matteoti
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theoretically gave the Fascist party total power.

Despite the agree

ment with the church over education, the church and family remained ef
fective

~isles

of

separateness~

from state efficiency and party spirit.

Another factor hindering Mussolini was the inherent slowness and laziness
of the Italian people.

The effort to regain past Italian grandeur in the

war effort also docmed. llussolini.

In a roTe suitable atmosphere. such as

in Russia, he might have achieved his complete program.
The problem of Russia is of course related to these two other move
ments and is yet in a class by itself.

Fascism was one expression of mass

ideology, a mutant offspring of social forces that quickly died in a very
competitive political world.

Yet in its life and death fascist doctrine

and authoritarianism reveal the drive toward power and mastery over life.
the need for a constant definition and goal in life so characteristic of
twentieth century man.
~ussolini

We have examined the causes of the decline of

and Hitler and their respective regimes.

Let us now pay atten

tion to the reasons for the relative success of Communism.
Lenin reinterpreted Marx to fit Russia of the early 1900's.

He was

realistic in his views and he was a tactical genius in carrying out his
program.

From the beginning he knew that class consciousness would not

come about spontaneously as Marx had indicated.

Left to themselves,

Russian workers would only achieve trade unionism. in the distant future
as had the English and Americans.

Lenin made Marxism a doctrine of re

volution and the basis for material and economic determinism.

A revolu

tion was necessary to purge the society of old ways and raise Russia to
heights of materialistic development and social progress.

Unlike older

movements of Russian socialism, Lenin and his party saw the need for
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modernization and controlled capitalism.

Moreover, the revolution and in

dustrialization that would follow necessitated the creation of an elite,
disciplined party.

This small

centr~1

group soon became the very dialec

tic of the Bolshevik Party.
Lenin's skill is evident in his use of a party and an ideology to
fit the conditions of a backward and corrupt Tzarist empire.

The basic

paradox in Lenin's program - his claim to orthodox Uarxist inspiration,
but in reality his unnatural setting up of a party - might have doomed
Leninism.

The lack of a stable parliamentary system and the chaotic po

litical and economic conditions in 1917 made a revolution and Lenin's
( 11)

program particularl.,y appealing.

Lenin had the ability to make his

party accept every turn and twist in doctrine according to the atmosphere
and possibilities of the time.

Thus with the Germans penetrating into

Russian territory in early 1917, with a great many deserters leaving the
army, and with famine spreading all along the war front, Lenin geared his

techniques to the mood of the moment.

He used anarchy and spontaneous

bread riots ~ while yet keeping his centralized corps of leaders.
slogan of -bread, land

peace~

gether for the first time.
"permanent

revolution~

The

brought the peasants and proletariat to

Liberal

~arxism

and Trotsky's idea of a

were thus systhesized using anarchy to achieve a

revolution in Russia alone.

Even Lenin's concept of "democratic central

ism- shifted its emphasis to

~centralism~

to reap the fruits of the re

volution in a stote that must be rapidly industrialized.
We can see in the developrrent of Leninism and Stalinism the change,
perhaps the perversion, of the Marxist ideal to fit reality.

Marxism yet

remains the basis of Soviet ideology and the socialist goal.

The~Bolshevik
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Revolution of 1917- is now claimed to be merely the seizure of power.

The

real revolution, the transition into the socialist society, of course
would come later.
his regime.

Stalin announced this trans! tion to socialism during

The final go al of communism has not ye t been announc ed. no r

has it been achieved.

Thus in 1917 Lenin was no longer concerned with re

volutionary Marxism but with socialist Marxism dIld he devised his own
methods to unify and build Russia.

The early 1920's witnessed a period

of relative liberal industrial development.

The New Economic Policy was

set up to help industry and agriculture recover from the destruction of
the wars - both civil and national.

Democratic centralism could only be

the governing principle of a highly developed society.

The revolution

aries gradually gave way to the administrators in Russia.

The party,

limited by the ideology that had only one direction, became the state bu
reaucracy.

The inner logic of Marxism in Russia made the communist move

ment centralized dod authoritarian.

In 1924 the governing genius of Lenin

was gone c.n1 a more ruthless and crude leader asswned the levers of power.
Josef Stalin had been educated in Lenin's concept of the party and
had directed the systematized and powerful Party Secretariat.

He carried

out capitalization in a rapid industrial build-up and in a cruel collect
ivization of agriculture.

Totalitarianism, consolidated as a more mono

lithic party, carried out these drastic changes in the Russian economy.
The need to manipulate public opinion led to the establishment of a secret
police.

The great purge of 1936 weeded out all political dissenters and

also brought new life and vigor into the party and bureaucracy.

The Rus

sians found their outlet for scapegoats and for change in their leader
ship through purge and terror.

It is evident that the Germans also would
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have been subject to power struggles and great purges.

There was cerlainly

no democracy as Stalin so claimed, but there did exist, however, bourgeois
values in the "liberal constitution" and in the aI'Dl,Y'.

The totalitarian

aspect was increased because there was no tension between local and cen
tral authority, no tradition of self government except in the old mir
cOlIDlunes.
Communism.

International communism under Stalin was sacrificed for Russian
Stalin used the west as a scapegoat of

~capitalist

encircle

ment" to justify harsh methods of spurring Soviet industry to new heights.
No society can be completely totalitarian.

Individual and national

ity differences tend always to set up rival interests.

The struggle for

successor to Stalin became a maneuver of power elements among the top
echelon of the Secretariat.

Khruschev rose to a dominant position facing

a major crisis in the Soviet system.

The problem concerned inherent con

trsdictions of Marxism ideology against the actual formalized practices.
Despite continuing minor purges in the regime, the ideology

bec~me

merely

( 12)

a "veneer in a bureaucratized party".

Khruschev struggled to instill

new vigor into the party oy decentralizing industry and by thus elimin
ating DJ.1ch of the involvement of high officials with clerical affairs.
Decentralization in industry has been in a sense

cO~iterbalanced by

a move

to greater collectivization in agriculture.
There are also other important problems.
create the

~new

Soviet

~an·

Moscow is still trying to

begun under stalints regime.

The modern Rus

sian citizen should be materialistic and should respond to the commands
of the party.

The very rise in the standard of living and the progress

to a new class mentality has brought the Soviets even more difficulties a
Industrial growth, disparities in income, added factory incentives. and

bourgeois values entail inevitable political aspiration.

No longer can

old methods of terror be used on a more efficient and awakened society.
In agriculture the peasant has not been a good cooperative worker and the

increase in agriculture has not kept pace with that of industry.

Khruschev

wants to dissociate the peasant from the village completely and put him
in an even larger agricultural endeavor than the collective farm.

Yet the

peasant still continues to work better when he owns his own small private
plot.

The problem of nationalities within the multi-national Soviet Union

and also the question of how to treat the satellites has continued to
plague a government that strives toward totalitarianism.
The recent split in the Communist bloc between Russia and China i1
lustrates the whole problem of the Russian satellites.

Stalin's strong-

arm methods in a way forced Tito into a semi-independent position.

The

other western satellites also claimed some national sovereignty, some
local authority to solve problems particular to their areas.
measures of close control and relaxation have come from
satellites since 1948.

Alternative

~oscow

to her

In general Russia has permitted ·several roads to

( 13)

Coumunism".

Russia wants a strong Communist bloc and yet wants to

keep her friends from becoming economic liabilities.

The Russians are

seeking to achieve both these aims by creating strong economic ties among
her allies and by bringing the ideology down to a working everyday basis.
Today we look at another -totalitarian- system that has inherent
ideological contradictions and certain national separations.

~e

must not,

however, underestimate the vast power and resourcefulness of a slightly
less than totalitarian society.

There is no longer an enthusiastic re

volutionary communist party in Russia.

Yet the elite have not lost control
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of the society, nor have they abandoned the dynamics of progress in what
seem to be

~conce5sions~.

A higher standard of living has come rapidly

to Russia, but the individual connot react naturally to his material pros
perity.

Occasional sops are thrown to the people in the form of consumer

good> to keep them happy.

There is the unremitting attempt to fully in

tegrate the peasant into industrial working-class morals.

The ideology

is geared to a secular level to induce scientific and technological pro
gress to even higher levels.

Any erosion of the ideology may lead to

more aggressive foreign policies, to contrived crises going sometimes to
( 14)
the brink of war.
Thus we see that the dangers of Communism are not fewer but perhaps
even gre<lter today.

Marxist internationalism failed in Germany and Italy

because local COJDm.lI1ists were not allowed by 1ioscow to capitalize on local
conditions.

Today, however. the Soviet revolutionary ideal and Soviet

ideal of material progress are appealing to the oackward areas of the
world.

The propaganda against western ilIlpericlism as the source of all

economic evils and the promise of emancipation are effective because local
communists work from inside their respective societies.

The West faces

a Communist bloc that has achieved neither its Utopia nor its totalitar
ian method. but is none the less a powerful adversary for the domination
of men's minds.

The missionary value of

~arxism

must be counterbalanced

by our firm foreign policy as well as by our positive aid to underde
veloped areas.

The only way to weaken the communist appeal is to improve

the social, economic, and political standard of living throughout the
world.

Poverty, ignorance, and superstition are still the stumbling blocs

preventing politicol maturity and higher goals of spiritual and hwman
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itarian achievement.

The battle of ideologies is today at its height.

The ideals of Marxism and democra.cy have not fulfilled man' g aspir
ations for the good society.

Democracy and totalitarianism have grown

more toward each other in terms of their own logic.
leaders boast of their ideal -democracies and

The authoritarian

constitutions~.

In a

w~y

their ideological presentations could be said to use the concepts of our
polit.ical platforms.

Their platforms are, however, more emotional. more

unfit for criticism, and demand strict adherence.

It is true on the other

hand that western democracies becQuse of their very size and complexity
have grown more authoritarian.

Governments in the west control more parts

of society such as the management of weapons and the economy or even
medicine.

Although cOmalW1ism and fascism are not completely totalitarian

and democracies are not wholly democratic, there are vast differences in
their appeal and views.

As two sides of the same coin perhaps. or as

Marxism seen as the perversion of liberal democracy, neither of these
doctrines are recognizing the spirituality of man.
In this state of affairs man lacks a clear ae..fi..nition of his position,
a real faith in the future.

He finds himself

of~en

at the mercy of po

litical or social forces beyond his control and cannot shut himself off
from their influence.

The eighteenth century heaven of rapid perfecti

bili ty and the good life on earth or the shallow Victorian compromise are
no longer possible in a society that has been made to face reality.

So

ciety must satisfy the whole man, both his desire for healthy material
growth and his need for moral values and meaning.

Democracies in general

have answered this two-fold need the best of all.

They have most suc

cessfully found a balance between liberty and equality and they have
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created

8

working equilibrium between the tensions in government of

anarchy snd authority.

Nevertheless. in a rational tradition that lacks

religion, no social or political system has been able to give man a suf
ficient ideal and transcending faith.

Man has been left to his own de

vices to make his life, to solve his loneliness, to find a satisfying
unity with other men.

CHAPTER III

SOCIAL CHANGE

ND LITERARY RESPONSES

The twentieth century is a society in transition.

The historic.

social, political. and economic forces have Bwept modern men off their
feet into a chaotic world with no working law to control these manmade forces of the present environment.

Industrial and social progress

went along unhindered until certain events of the early twentieth cen
tury awakened men and made them face a rather ugly reality.

The perverted

factors of nationalism, imperialism. blind diplomacy, national greed, and
militarism led to a world war in 1914.

These currents in society were

certainly disastrous in tenns of the physical sacrifice that characterized
the war.

They indicated. however. a more profound dilemma.

A world of

political states without order reflected a society without order.
'Wen began looking around at their ins ti tution.s and traditions.

They

soon realized the great hypocrisy and ineffectiveness of the leaders and
the social systems 1n which they had put their trust.

Boulanger almost

succeeded in setting up a military dictatorship in France.

The Dreyfus

Case developed into a major national controversy as thoughtful citizens
became ilU"lamed for the cause of justice.

Military elitism and class

prejudice were brought to light in all their shameful details.

The suf

f ering and human waste of the war nau sea.ted sensi tive human beings.

Fi

nancial crises. a major economic depression, the general misery of life
among the ruins of war brought disillusionment and estrangement to the
38
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peoples of Europe.

The physical reconstruction of towns and country

sides supposed a similar reconstruction in moral and social codes.
Thus the century emerged not only wi th violence but. also wi th a grave
threat to the role of the individual.
new Freudian ethic.
sciousness in man.

The first of these threats was the

Freud focused attention on the layers of inner con
He showed the

·id~

or animal instinct. the "ego- that

guarded personal interests and mediated between the
which was the social conscience.
justified.

·id~

and

"super-ego~

Unconscious drives were realized and

Pavlov's success in his conditioning experiments with dogs

indicated that perhaps the theories of behaviorism and environmentalism
might be applied to men.

Einstein's theory of relativity of matter and

energy revolutionized scientific thought.

This theory also helped to

break down certain accepted principles and proposed no one definite or
der in social or moral relationships.

Thus the individual was conceived

as one shaped by his desires and environment. and not responsible for his
own conduct or for his positive contribution to society.
The second major obstacle to individual expression was the tremend
ous progress in science and technology.

Industrial development can con

tribute to the bettering of life, but only if controlled.

The long range

effects of such things as nuclear testing must be taken into account as
well as short range uses and profits.

A scholarly approach with the in

terests of humanity in general must be respected as well as the more prac
tical approach.

Large industries and mass production have given the in

dividual a smaller and smaller voice in his ?lorking hours.

The powerful

groups have at times even infringed on the individual's leisure time.
Group consciousness, for whatever purpose it has been established,
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has tended to reduce the powers of the individual member.

Political par

ties, social organizations. administrative bureaucracies hinder free ex
pression of ideas or block the effectiveness of individual action.
division of society into groups reduced the dignity of each man.

The
Those

who criticized society were considered eccentric in one way or the other.
Until every man has the courage to become his own critic. the masses will
remain in the condition of

~happy mediocrity~.

As it is characteristic

of the French to see themselves in humanity, it is they who have led
European men to a great extent in a new political, social. and intellec
tual consciousness.
There was at the beginning of the century a strong anti-intellectUal
current.

Uen saw that reason. science, or logic could not by themselves

explain existence to a questionning and somewhat cynical person.
could not set up a system of values.

Science

Men knew that practical sense as

well as logical training were needed to set up governmental and social
codes.

The French government has perhaps suffered from its atmosphere of

intellectual ideas and disagreement.
highly abstract solutions by deductive

The intellectuals who arrived at
re~soning.

such as some of the

Russian intelligentsia. lost contact with the common people.

The anti

intellectual attitude did not aim to make man completely irrational. but
strove to appreciate a just balance between the rational and irrational
aspects of life.

The goals of the Enlightenment were still respected.

but they were deemed attainable only in the distant future.

The Christian

ideal. the appeals of nationalism and Marxism were certainly not completely
rational concepts.

The tenets of democracy and a modified eighteenth cen

tury optimistic naturalism were accepted because they were basic beliefs
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and not just rational concepts.

The twentieth century man deplored the

corruption of institutions in society and also long-engrained personal
habits.
On the positive side. both intellectuals and anti-intellectuals
called for a new faith and a new synthesis for a society still in tran
sition.
natural

The anti-intellectuals supported healthy judgments of value and
hQman

passions.

They believed the order of the future must con

tain a respect fer the dignity of man, and a faith in experience as well
as in reason and planning.

In the sphere of government the greatest sup

port went to the democratic ideal. not the intellectual concept. but the
belief deeply embedded in the individual.

Democracy offered the individ

ual his chance to be a unique sovereign being
of a narrow political creed.

~ithout

the rigid influence

Yet the freedom of democracy seemed almost

passive in relation to each citizen lJecallse it sought to keep him as un
concerned as possible with the workings of the state.

Even the demo

cratic society that constantly guarded the social welfare of each person
was too JIlllch of an impersonal ideal.
the essence of human relations.

},ben "Wanted a richer awareness of

He wanted a transcendental answer to the

eternal gap of the ideal and real.

Some sought such a meaning in the

form of a personal religion.
(15 )

" •.•• a God of pure Being not just of vulgar Becoming
These personal answers might not fonn the faith of the masses, bllt they
could be successful if they respected the dignity of all men and if they
came from a hwnble. non-intellectual

5

ource.

Basically the anti-intel

lectllals appealed for a daring self-evaluation, a new vitality and spon
taniety and humanism.
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In his search for a moral absolute. Marcel Proust best interpreted
the disintegration in society before 1920.

No one was more aware of the

dichotomy of surface existehce and real life than this man.

From early

childhood Proust looked about his society with sensitive wonder and under
standing.

The disintegration of the aristocracy was as disillusioning

for the young child as it was for the society that had looked to this
class for leadership and trOra! support.

To the young Marcel, Mme. de

Guermantes was no extraordinarily lovely person as he had expected her
to be.
France.

The aristocratic class of Combray symbolized the noble society of
There was a certain

·declassement~

as aristocrats lost their

positions for lack of economic or social prestige.

The noble class tried

to maintain its position and assert its normality in spite of the drift
to corruption and perversion.

A certain moral inertia prevented their

reassuming their old status in spirit. if not in actual fact.

The feel

ing of solitude and worthlessness influenced other segments of the popu
lation.

The leveling of classes destroyed the l'rench idea of stability

and led to a disintegration of the traditional morals.

The bourgeois.

materialistic groups moved in to reap the fruits left oy a lethargic
upper clafls.

They frittered away their new wealth as they married into

the upper strata.

The tendency toward sexual perversion as a means of

social advancement was further destructive and demoralizing.

Homosex

uality seemed to be the negation of value. the affirmation of social
chaos. and the lack of self-possession.
Proust was influential in putting life as he saw it into literature.
Powerless to escape from the general decadence, he believed that a purge
would come only by exercising the faults he found within himself.

The
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human soul in decomposition must be done

a~ay

with.

The old morals in

society were no longer effective, so they should also be put aside.

Man

could not go on existing paying only lip service to an ideal he did not
respect.

The evils of an industrtal and mechanized society could not be

easily evaded.
the new society.

A true meaning could be found only within the limits of
There was a desperate need for order and certitude, but

Proust, as other early writers, preferred disorder rather than a return
to the injustice of old social and political codes.

Proust could not see

that the break-up in society was to lead at best to an upsurge of popular
democracy and at worst to an adherence to radical collective movements.
He was right in his view of the disintegration of self. the passing away
of the individual who could not see himself as a real and useful entity
in society.
in God.

The 106s of personal confidence indicated the loss of faith

Proust abandoned the possibilities of a social, political, or

economic re-vitalizaLion and turned his attention to the search for a per
sonal reality.
Thus the French novel Deginning with Proust evolved into a new in
terpretation of man.

The attempt to bring the real man closer to the

ideal expected of him led to a process of self-analysi s •

The W1workable

morals and exteri0r goals of a dissatisfied society were left behind in
t.he search fa r an inner truth.

To be meaningful no au thor can completely

break f rom tram t..i on. no r c an he be succ es sful in an en ti rely new formula
of life.

Proust abandoned the world of surface realities to delve into

the interior of man.
ness to literature.

His personal search bro).tght a new vision and fresh
His individuality was accepted, especially by later

generations, because it reflected the quest [or meaning of the decades.
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after the war.

His major literary and philosophical worth depend on his

gift of life to the individual in a moment of social decline.
work is alive with feeling. sensation. and joy.
wakened to respond to his own physical being.

Proust's

The individual is a
There is not just a vague

romantic flavor to his writing, but a more acute and profound surge of
life and emotion.

Love and nacure are not enough in themselves, for once

they are grasped they fade and lose their sense of value.
Proust penetrated the mysteries of psychological experience to find
an absolute.

He made

U3

doubt that any aosolute exists, however. for his

whole work is an evolution of feeling and a cyclic progression of themes.
The turning, winding, flowing sentences show a tension and certain an
guish.

Proust could not escape from his min soul. so he had to find a

meaning in it.

His treatment of guilt showed a sincere concern for the

moral health of the age.

His deepest loyalty, however, was to truth

and he investigated every feeling and natural urge to find its source in
the human being.
He stripped a:liay transitory appearances to get at the essence of
people.

Each sense perception contributed to a more general understand

ing of himself.

As a young child he

y~rned

brace of his mother before going to bed.

for the affectionate em

The smell of varnish as he

climbed the stairs to his bedroom, the warm blankets, his
presence contributed to his feeling of security.
his mother did not come.

~~ther's

Anguish returned when

At an early age he sensed a ..lack of stability

and of fixed relationships, as denotes his image of the man upon waking
who does not. kno.. .; wClere he is.
experiences.

Proust's life was nonetheless rich in

Proust wove the themes of childhood, society, time, nature,
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and memory into an organic harmony.

But even such a precise definition

of his evolution as an individual was not enough.

A major facet of Proust's work was his subjective conception of time.
He found his wholeness in the memory that unified the many persons of his
growth and development.
vo1ontaire~

"madelaine-.

The classic example of the important

~memoire

in

that shows the continuity of his inner being is that of the
Sipping tea at his aunt's home one day made him recall a

time before in which he had done the same.

\1hat he recaptured was not

only the knowledge of past actions, but also the sweet, engulfing feeling
of the boy he had once been.

An inkling of Proust's unceasing effort to

find his essence can be seen in the very phrases which press on almost
without end.
"D'ou avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais
quteUe let.ait liJee au gout de tire et du gateau, .mals qU'elle le
depassait infiniment, ne devait pas etre de meffie nature ...•
11 est temps que je m'arr~te, la vertu du breuvage senble diminuer.
n est clair que la verite que je cherche ntest pas en lui, mtis en
mois .•..
Mals sentant mon esprit qui se fatigue sans reus sir. je le force au
contraire a.. . prendre cette distraction que je lui refusals, a" penser
~ autre chose, ~ se refaire avant une tentative supr~me. Puis une
deuxi/eme fais, je f ais 1e vide dev ant lui, j e rame ts en face de lui
la saveur encore recente de cette premiere gorgee et je sens tres
saillir en moi quelque chose qui se deplace, voudrait ste~ever, quel
que chose qu' on aurait d'esancre, a'" W'le grande profondeur; je ne sais
ce que c'est, mals cela monte lentement; j'epraNe la resistance et
j'entends la rumeur des distances traversees.
Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit etre l'image,
le souv6nir visuel, qui, lie ~ cette saveur, tente de la suivre
jusqu' a.... moL
A

/

.

Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce gout, c'eta1t
celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin a Combray
quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre. ma tante ~eonie
m'offrait apr~s l'avoir tremp~ dans son infusion de the au de tilleul.
Mais, quand d'un passe ancien rien ne subsiste, apres la mort
des ~tres, apres 1a destruction des chases, seules, plus fr~les mais
plus viv~es. plus immaterielles, plus persisLantes, plus fideles,
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l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des ames, a se
r~ppeler, a'attendre, ~ esperer, sur la ruine de tout le reste, a
por~er sans fl~chir, sur leur gouttelette presque impalpable,
l'edifice immense du souvenir." (1?)
The succession of temporary

~moits~

which was in him, the essence that

intensified the pennanent essence

re1~ted

experiences and created his

basic responses to life.
Proust was not a total refuge from the soeiety of men for his perBanal message went beyond himself.

His nostalgia for past times could be

interpreted as his need for a link not only to his former self, but also
to a past order.

Francoise the cook represented for the young Marcel the

earthy and rich values of an historic France.

All of the major themes

of life in general sweep through his work in rhythmical order as they
enter and re-enter our lives.

Proust's treatment of love - his love for

Gilberte. his love of life, his respect for Swann. his jealousy of his
father's claim over his IDother - showed that one individual is a com
bination of IDany different persons.
moral relativity for his tiKe.

He further justified the concept of

Fundamentally we find in Combray a res

pect for the individuGl who cannot be molded into a pattern, who can con
tribu te <rea ti vely to the ri chness of III e.
Proust had a commitment to life. a desire to utilize the means of his
own constantly changing personality to create a lasting meaning for hum
s eli.

All his art was geared to this end.

Pro us t f ouod hi s libsolu te.

not in the evolution of society or of the individual, but rather in ort.
for him this creative process eternalized the inner meaning of life in
its various psychological experiences.
of life taken in and for itself.

It gave new value to each moment

Art was for this sensitive man a moral

function that linked the inner and outer world of the individual.

Life
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in its vital and momentary energy was praised.

The changing world thus

had much to offer for those willing to accept t:.he challenge of making it
valuable.

Proust·s work is great because it does not seek to escape from

t:.he realities of the individual into a totally subconscious ethic.

(18)

The modern novel, and in particular the French novel, has become the
moral interpreter of our time in the absence of a generally acceptable
traditional religion.
its message appealing.

Today more segments of society find the novel and
It has become a positive creative expression. not

merely a surface reflection of the age.

The novel is truer than fiction

for it shows the struggle of the individual man against the disintegra
tion of his personality, against the solitude of his collective group,
and in his search for meaning.

The modern novels have assumed a new tech

nioue to be in harmony with their important metaphysical and philosoph
ical con tent.

The very presenc e of french novel s of high

a light on the moral dilemma.

0

uali ty sheds

The a.i.ros of the authors are twofold.

They

want to translate into lucid terms the human condition as they see it and
to create a challenge for life to be lived with zest and purpose.

Secondl~

they wish to transform what they see into a pure and beautiful aesthetic
form.

The very sincerity of modern writers in seeking a truth beyond

that of political or ideological prOp''T8ffiS makes them worthy of our great-
est interest.

They have, moreover, created masterpieces of art that are

moving, tragic, and in every sense human.
Let us take a closer look at the uniqueness and appeal of the modern
novel.

First of all, a distinct literary form is needed for a fragmented

and a-social society.

With no common language or understanding, each work

of art must present a vision of the world that is self-explanatory and
complete in itself.

Secondly, the novel form is essentially loose and

therefore open to experimentation.

Many ideas may be presented because

the f arm can be developed to fit the ide as .

l.;any new forms have been

brought forth recently such as Gide's personal diary or the impersonal
journalistic method of Malro.u..x.

New techniques dealing with powers of

communication or suggestion have also come forth.
attempts are only temporarily successful.

The majority of these

It is hoped they will not de

tract from the effecti,veness of the Jr,ore universal and profound works.
The unrestricted composition allows the rather evident formlessness of
our age to be best fashioned into a coherent meaning..
a novel also can be truer to the ideas.

The language of

Giono's earthy, stable, peasant

idioms have the humble dignity no other language or novel form could ex
press.

By giving a tableau of life, a novelist can easily incorporate the
social or political milieu which give his characters added richness.
Ideological tensions must not subordinate the human truths of the novel.
Such a background can, however. involve the hero and make him find a pur
pose.

Malraux thus uses a revolutionary and ideological world in which

his adventurer must seek an authenticity and a human bond beyond ideas.
For the first time the novel is fulfilling a function all its own.
No longer is it a mere story or characterization.
tion, or symbol, or parabole of something greater.

It is an interpreta
It is interesting to

note the treatment of the great themes of the Bible in many of the books.
The "recit" of novel has a new point of view in that the hero understands
himself or at least sees hiLnself.

The identification of the reader with
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the hero is therefore intensified. Camus' characters

~eur3ault

Clamence stay with us

The individual has

~ith

their probing questions.

and

been disengaged completely from society to see himself in skeleton form.
The novelist examines his hero with the eyes of a sincere and critical
human being, nol from the heights of a superman.

The major French authors

of the period surrender to their own experience and discipline.

ith in

sight and sensitivity they present through a series of works the evolu
tion of their
life.

0"10

self and the path to their individual justification of

This creative evolution is especic..lJ,y true of Camus and Malraux.

The French novelists have porticular qualities that make their treat
ment of eternal themes provocative and alive.

They dare to lash out

against decaying social and individual codes.

Imagination is of course

necessary to transform a chance relationship or a daily experience into

an artistic whole.

The French are particularly sensitive to people and

to currents of thought.
cents.

They treat well the position of women and adoles

They reflect in their own way the tragic emotion of Nietzche or

the problem of evil of Doestoyevsky.

All subjects such as homosexuality

are discussed wi thout fear or embarrasment.

Yet with all these new ideas,

the French remain true to a sense of artistic purity and to their search
for truth.

Their analysis. ideas, and emotions are brought to life in a

classic form of clarity, brevity. and precision.

They have a basic con

viction of showing man to himself for what he is.

They delve into man's

relations to find the efficacy of the codes by which he lives and suggest
new views and new values.

Their answers are marlY and often hypothetical,

but they all arrive at some respect for the mor&1. eouality of each human
being.
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We have thus far examined the political, social. and economic milieu
that created a ~mal du si~cle~ and a search for a new moral code.

To

understand the precise message of the major twentieth century novelists.
it is valuable to know also Lhe literary atmosphere in which they

~orked.

The decade before the outbreak of the First '<'{orld ';';ar was characterized
by the strong anti-intellectual current which made a
worn-<lU t values.
experience.

~table

rase~

of all

The only certitude s eeliled to be in the realm. of personal

The prophets of a new age extolled the virtues of the eter

nal moment, of the spontaneous response to life.

No feelings seemed to

link men with one another in a society of psychological and metaphysical
relativity.

The literary sensibility in great measure anticipated the

coming historical events and their disastrous effects.
with the

incom~rehensiole material

Disillusionment

and social forces of the environment

led to a lack of faith in the human spirit.

There was a group of men

that desired the irrational and vibrant element of the personality to ex
press itself.

Andre Gide provides

2

rrurrar of the man reclaiming the

nat.ural right and feelings he had previously sacrificed to reason.
LtImmoraliste tells of the joyous awakening of the individual to a universe
of unlimit.ed discoveries and beauty.

In denying reason, the new man in

a sense renounced God and .. bandoned. th e society of men.
The tragedy of the individual is viewed as his slavery
order of illusions.

an old

Gide and others revolted against intelleCLual

and restrictive religions.
tual freedom.

to

·trut.h~

Liberty and ardor were the keys to intellec

Man wanted to rediscover h.im.self in ec:.ch moment. to find

the inner source of his being beyond the surface elements of body or mind.
There was an appeal to the instinct, to the irration&l, to the mysterious,
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in order to find the fundamental essence of the human being.

This inner

spirituality would show man's soul unclouded by his outward acts and
loyalties.

Even the Catholic writer Claudel wanted faith to be a risk,

and to be a discovered joy, arrived at by the natural inclination of a
person t s spiri t:

,

-La vie est la- clef de l'univers, et l'individu est la clef a
la vie". (19)
The way was thus opened to a new &dvenlure.

The

~~dern

authors were com

mitted to seek out the inner worth of a man.
The failure of industry and science to liberate men led to movements
of social and political eouality.

Even these movements destroyed the in

tegrity of the individual as they subordinated liberty to equality.

One

group of literary men. despairing of any solution, sought refuge in per
sonal thought and in art for itself.

The surrealist poets contributed

to the subconscious discoveries of the mind but gave no practical answer
to the hwman condition.

Thus both those

~ho

withdrew to their

~ivory

towers- and those who were lost in a collective cause seemed to miss the
real meaning of life.

In the generation before 1930 the novelists began

to accept the absurd situation of war, pedce, and misery.
agreed to participate in the futile cause.
tury had found his liberty arid and lonely.

They even

The young liberal of the cen
A life without rules, a life

open to all possibilities had led to only a temporary understanding of
himself.

A deeper meaning could only be found in a relation of himself to

the outside world.

It is significant. especially in Malraux's early works,

that the hero seeks adventure for itself.

A trace of former liberty keeps

them from attaching themselves wholly to a cause or to a goal.

Claude
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and Perken seek wealth and power, but what kind or for what?
:Le peraonnage que l ' auteur a:ilne est celui qui cherche sa
veri te. non c elu i qui la: pas sede ." ( 20)
I

The authors still wanted free action that was sincere.

They wanted to

escape the grave corruption that faced the individual who acted accord
ing to the conventions of society and created a false image of himself.
The art of living authentically had to be relearned.

In their solutions

and new heros. Gide and kalraux satirized the accepted social values as
the ·opium of the people-.

They also satirized the individual who was

no longer his own master.
,,-

te

"Quand 1a sinceri
s emb1e impossible, la personnalite humaine
devient au bien un mensonge, ou bien un miracle instable p(a & se

(21)

dissocier.~

The epoque after 19JO witnessed the return of the
assume his role as a responsible adult.

4

pro digal

son~

to

The world in all its conflicting

ideas weighed on his spirit. throwing him off balance for a moment.
Saint-Exupery and Giraudoux found true liberty in order and in rhythm
with the universe.

Camus, however, saw no real role·for man in an ever

changing universe.

There seemed to

oe

for him no fixed point from which

he could determine his origin or his future.

The misunderstanding and

absurdity of life arose from the conflict of man's desire to know versus
the irrationality of the universe.
and to him3elf.

'an was thus a stranger to his world

In the absence of God man felt not only alone but guilty.

He searched desperately for a mission. and a tangible responsibility.
l..i8!IlUS'S

hero and Saint EJalpery' 5 hero thus ca..me toge ther in a dramatic

adventure that plunged

th~

into real existence.

They yearned for a

logical meaning to human life that was suspended between Pascal's two
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infinities.

Even the Christian authors proposed l'engagement- as the

only way to arrive at faith and meaning.
made morals.

The new religion had no ready-

The moralists accepted life in the form of a constant ten

sion between good and evil.

All the novelists of

~lfengagement~

praised

liberty as the greatest asset in their struggle against conformity.
For Camus, },.ialraux. and Saint-Exupery action was the search for a
human reality.
et ernal go 0.1.

The risks involved were spirituel exercises toward an
The tradi ti anal God wa s so far away that all approaches to

him were frustrated.

Therefore God bec.:..IOO eternalized in man.

pation for Malraux and

Saint-~xupery

i'2rtici

led directly to unity with other men

and to the richness which one life gave to another.

Malraux went farther

than Saint-Exupery for he accepted danger without discretion.

The seeds

of nazism are visible in his impulsive adherence to any cause.
ftUn ho~me est la somme de sea actes. de ce quIll fait, de ce
qulil peut faire-. (22)
~arxism ~lso

derived great support at this time because it offered partici

pa tion. a sense of corrmuni ty. end a c onc re te material order no longer
alien to the individual.

The literary men who were at first attracted

to the ideal of communism returned to the purer action of seeking to pro
ject their lives out of themselves to a higher reality.
Neither irrational subjectivity nor collective behavior sufficiently
disengaged the true man from his artificial

sur~oundings.

There remained

a hope in reason and in revolt to give dignity to the human condition.
The theory of

~l'engagement~

became with Camus and Sartre more than a

doctrine of submersion in activity.
against injustice.

It was a revolt, a silent stand

It was an acceptance of misery to make possible a
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spiritual dominance over the absurdity of life.

These two men widened

the scope of men's rebellion against his destiny to intellectual and
metaphysical levels.
the individual.

They combat ted the d i sin tegrc. ti on o.nd (angui sh of

L'Etranger best

e~mplified

the basic disharmony of man

and his universe, even of man and his intentions.

Solitude, uselessness,

and continual misunderstanding formed the moral desert where man was
doomed to exis t.

Man and the universe seemed like two mathmaticol form

ulas intersect.ing only at certain points on t.he graph of infinity.

Even

death would be better than a life wit.hout purpose •
.- .•. l'homme lie ~ ce monde qui ne lui offre que sa tendre in
difference sans espoir sur une terre splendide mais sans signifi
cation et avec Ie silence eternal de la divinit{.~ (23)
Gradually the acceptance of the absurd existence led to despair.
The revolt continued even for the joy and suffering of every meeting be
tween the universe and the man.

The basic sincerity of the French artist

is evident here as he refused to compromise with surface satisfactions of
love or pity.

He went to the depths of despair to find real courage and

to find his duty in life.

In an existence where nothing justified man

but his own created path through life, responsibility and willing sacri
fice became the greatest virtues.

Constant tension and dissatisfaction

would keep man in his sincere struggle.

His dignity was assumed When he

stood for justice and authenticity in a world beyond human comprehension.
No God could expect greater perfection.
After the Second

~orld

prisals at man himself.
to the evils which were a

War, Lhe litercry satire aimea bitter re

He was accused of giving
refl~ction

~ay

to the hypocrisy,

of his superficial existence.

The

despair and solitude seemed to lead to laziness and indifference rather
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than to continued efforts at self-evaluation.

J,fter such a war, only

a superhuman endeavor could re-establish a psychological balance within
each man and a sincere contact between men.

The "anti-roman w illustrated

in its lack of coherence the profound spiritual and psychological con
fusion of the times.

For some like Giono, the

simple life was the answer.
/

p~gan

myth of a stable and

For others in the tradition of the absurd,

l'Homme Revolte indicated the way.

The irony was shocking in the hero

who despaired eoually of human nature and of the human situation.
new hero in Sartre wo.s a cruel cynique.
to become melancholy.

The

The bitterness had a tendency

The presentation of facts alone and of a bare

existence as in En Attendant Godot showed a vegetative life.

Sartre's

sense of destiny tended to become an abstract appeal that could not in
spire us with hope or with a sense of revolt.
/

-tfecrivain ne veuC plus maintenant que voir ce qui est, et,
dans une suspension provisoire des conclusions m~taphysiques,
politiqyes, Jsychologiques, et autres, dire simplement, avec force
et honnetete, 1a peine des hommes, leur leg~re rancoeur, de petits
problemes reels et une vie qui ne pretend pas s'elever, qui pretend
seulement, sans lyrisme, se definir, se concentrer sur quelques
difficultes modestes mais brutales. 4 (24)

CHAPITRE IV
JULES ROMAINS ET LtD

I SUE

Les romanciers franrais du vingtieme siecle apportent une expression
nouvelle aux th~es traditionaux.

La litterature essayeld~llumdner les

idees philosophiques de la mort, de 1a souffrance. de la chute. de 1a
/

vocation, et du sens de la vie contemporaine.

Lt epoq ue avant 1a guerre

souffre d'un exces de haine et de solitude individuelle.
~Never was hatred of man for man - ideological. political,racial
- so bitter as it has become in our era. which preaches the virtues
of getting along with people and mutual assistance and international
understanding.- (25)

Les hommes modernes n'avaient plus de choix entre l'individualite et la
societe parce que le monde se fermait autour dteux.

Plusieurs auteurs.
".

tels que Proust et Gide, fuient dans un monde personel qu'ils creent

Au

".

contraire, Jules Romains accepte la communaute du monde.
~

".

".

Les reponses inte11ectuelles ne suifient pas pour une generation qui
voit germer des forces violentes et irrationnelles.
besoin d'une conscience sociale.

Romains pr~voit Ie
.

".

Sa theorie d'unanisme est un ideal

mystique qui a pour but de sauver les hommes.
fleuve qui essaie de suivre un individu au

Sa m~thode est Ie roman

COUTS

de sa vie sociale.

II

".

etudie les relations changeantes de l'homme, les forces collectives du

monde qui enrichissent 1a vision de lfindividu.

a

• •..• chaine de confiance, de fidelite. ho~mage vaste cam
araderie .•• un acte de foi dans le patriotisme terrestre, dans la
solidarit~ des millions de ccntemporains embarques sur la mteme
planete qui revolte contre l'histoire qui les trahit en meconnaissant
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Itaspiration

a l'universe1 qutils

portent en leurs 8mes.~

Romains veut inspirer avec dynamisme les groupes du monde.

(26)

Les gens

doivent se voir dans une plus grande union parmi les hommes.

La vraie

r~alite n'est pas la solitude, mais la possibilite de l'ame individuelle

de participer

a l'element

spirituel des groupes.

Pour un auteur qui ne

"

reconnait pas Dieu, la conscience collective est un dieu dont une partie
est dans chaque homme.

a 1a

LtinLeret principal est done

groupe, non pas au drame de l'individu.

II n'y ni d'analyse psychologique.
ais la theorie donne une

ni de verite sociologique dans l'unanisme.
justification intellectuelle

destine du

a l'optirnisme

de bourgeois.

Elle propose

aussi un moyen dtaction qui a plus de merite ideal et litt~raire que le
roman proletaire.
L'unanisme est l'idee philosophique que Romains impose
romans.

a tous

ses

Cette idee n'est pas toujours en bon accord avec Ie developpe

ment naturel des peraonnages ou des ;evenements.
purete esthetique des oeuvres de Remains.
l'unanisme ont quelque chose de positif
et social.

a

Ainsi elle detroit la

Cependant, les traits de
offrir au developpement litteraire

Au commencement l'auteur montre 1a spontaneite que doit avoir

1a communion des hommes.

Seulement

a travers

Ie spirituel collectif peut

on rendre eternel la vie quotidienne et familiale.

Le present a pour

Romains des moments privel~ges que l'homme sent dans l'action du groupe.
L~unite

humaine fait possible 1e lien du quotidien avec l,eternel.

trouve 1a certitude dans l'ame continuel1e dtun homme
finit pas d I exister avec sa propre mort.
perdue una signification et

a la

a l'autre.

L' unanisme donne

vie et a la mort.

a une

L'homme
II ne

societe

". " de
La spontane1te

l'action assure la liherte du groupe et de l'individu.

Las hommes peuvent
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,,"

ainsi controler leur action et leurs buts selon 1a situation.

L'engage

ment n'empeche pas l'accomp1issement de Itftcte Pur~ au de -l'Acte Arbi
traire~.

La realite un1verse1le est accessible aux horomes modernes qui

stabandonnent au mouvement avec de boones intentions.

a travers

~omains croil que 1a realite moderne se montre

d'un fresque

social de l'~poque. Son oeuvre n'est pas une veritable histoire parce
qu'elle manque de vision critique.

L'auteur est trop idea1iste et op

timiste en loutint le Arogres materiel et social.

11 simplifie tout pour

assurer la valeur de 1'unanisme et 1'ordre salutaire

a 1'avenir.

Il ne voit pas les perils du materialisme au du marxisme.
auasi est un mouvem.ent organique et dynamique.

II donne

certitude dans l'action et dans Ie progres materiel.

(2?)

Le marxisme
~

Ithomme une

11 y a de l'engage

( 28)

ment sans philosophie morale.

L'action

e~t

hors de soi pour regagner le monde exterieur.

aussi une projection

Le communisme de l'heritage

rationnaliste abandonne facilement tout sentiment qui meprise 1a matiere.
toute religion qui affirme 18 valeur de 1a lutte individuelle.

L'histoire

de Romains est seulement une reflexion de l'espoir avant et apres la
Premiere Guerre

ondiale.

L' unanisme echoue comme systeme d' histoire.

Cet ideal humanitaire se base avec naivet~ sur la bonte et 1a superiorile
de la volonte generale.

L1interpretation intellectue11e et intuitive de

1'histoire ne nous donne pas de vrai tableau de l'epoque, mais seulement
une impression superficielle et personnelle.

L'histoire comme base de son

oeuvre ne rend P&S possible une vraie eClaircissement du personnage.
Examinon la signification precise de l'unanisme et l'influence de
cetle theorie dans les chefs-d'oeuvre de Romains.
collectif abandonne-t-i1 1e role de l'individu?

A quel point l'ideal
Est-ce Que Romains. dans
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1a tradition du Contrat Social de Rousseau. veut en realite affirmer la
dignite de l'homme

a travers

lfhumanite?

un tableau vivant de I f unanisme.

La Mort de Quelqufun nous donne

Un homme presque inconnu. Jacques Godard,

La tKeorie du lien organique fait de sa mort une experi~nce neur

meurt.

euse pour beaucoup de gens.

Ltanarchie de la mort traditionelle devient

une sympathie generale parmi les autres locataires de la maison.

II n'y

a rien de totalitaire dans ce groupe de personnes qui stexpriment par la
spontaneite et par Ifharmonie.

Le manque de formalite ajoute

esse qu'une personnalite fait sur une autre.
sentir dans les gens un sens de la vie.

a la

rich-

La mort de Jacques fait res

Cfest la vie de eet homme mort

qui continue par des oscillations humaines chez eux.

L'etranger qui marche

avec Ie convoi fune-bre partage ~egalement les bc.ftc:ments de coeur de taus
ceux qui sui vent ce convoi.
dPautres morts et

~

La mort unit taus les gens.

dtautres vies.

Elle se lie a'

La mere de Jacques meurt aussi.

fin elle pense ~ elle-meme en terme de "elle-, pas de ~moi".
compte sons Ie savoir que 1a vie n'est pas
don commun.
tient

a

s~paree.

A la

Elle se rend

mals qutelle est un

Ltlme oui semble dormir pendant la vie d'une personne appar

toute; la ville.

Cett.e oeuvre de Romains reu5sit parce oue la

technique nouvelle illumine le message.

Une serie de faits relatifs qui

ant lieu autour du heros remplace une intrigue.

Lt unanisme est au moins

rejouissant et presque v~ritable.
Les Copains a aussi un ton Yeger et gail

Lthumeur et 1a spontan~i(e

de l'auteur 5e trouvent dans la joie de la jeunesse et dans la qUalit~
presque mystique de leurs actions.

Le groupe de sept hommes a pour but de

faire vivre les deux villes d'Ambert et d'!ssoire.

115 doivent detruire

1a malrie dfAmbert dont -la facade est partout et 1e milieu nulle part·.
(
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11 n'y a pas de vraie vie sans le milieu qui est Ie plus riche de Ifamitie.
La ville dtIssoire aussi aura un nouvel enthousiasme.

Un sermon d'amour

dans l'eglise fait vivre encore avec force les passions.

Une statue de

Vercing(eto rix, tout nu, qui parle et aui jette des pommes apporte l'eLement
hwnain et paten

a 1a

ville.

Les sentiments de Itamitie de la communion humaine sont peints d'un
style simple qui rappelle Saint-Exupery.
turne

a bicyclette

En decrivant 1a promenade noc

Romains dit:

"Le monde se divise en deux parts:

celle qui est au-dela de
au-del~ de Broudier

Benin et dont il est responsaole; celle qui est
et qui aepend naturellement de lui*.

(29)

Chaque homme est au centre d'un univers continuel.
bule et le vin unnissent les hommes.

Le rituel du somnam

L'amitie les assurent d'un but et

d I un dieu.

"Tu te souviens~, dit oenin, ~de toutes les fois qui nous avons
senti combien chacun de nous ~tait necessaire ~ l'autre pour cette
experience d'eternit:e." (30)
Apres leur acte Ie repas co

un leur fait ressentir "l'UniLe Supreme", le

dieu unique en sept personnes.
·S1 vous pensez ~ l'avenir, c'est que vous existez sans pleni
tude, c'est que vous souffrez d'un manque~. (31)
La spontaneite est /evident dans l'arbitr~ire de leur decision.

*L'Acte

Pur" vient de la liberte qui fait le plaisir et l'unite fraternelle.
-Je veux louer en vaus la puissance creatrice et la puis~~ce
destructrice. qui s"equilibre et se completent. Vaus avez cree
Ambert. vaus avez detruit Issoire". (32)
~me les extr~mes de -l'arbitraire~ montrent la cro~~ce de Romains que

les gens ocmmuns peuvent avoir une motivation qui les unit.
dictions de sa pensee deviendront
volante.

~videntes

Les contra

dans Les Hommes de bonne

M~me si la fin de 1a guerre semble suggerer une nouvelle viet
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les commencements du desespoir et du doute se montreront.
Les tomes /epiques de la guerre. Prelude

a Verdun

une grande interpret~tion imaginaire de la guerre.
ne sont ill l'histoire, ni la

po~sie

inachevee et n~ve.

Neanmoins, ces livres

de cette /epoque.

vraie justification tragique de la souffrance.

L~

et Verdun, sont

Il n' y a pas de

vision de l'avenir est

II y a de grande valeur, cependant, dans l'elaboration

de l'unanisme et dans l'effort de presenter la reaction de toutes les
parties de 1a societe francaise.

Au commencement les hommes courant ~ 1a

guerre avec un sens de lioeration et de fierte nationale.

Non seulement

sauvent-ils Ie monde pour la democr~tie, mais ils se sauvent de la mono
tonie de la vie quotidienne.
de mettre fin

a leur

Voici l'occasion de justifier Ithumanit~ et

~ependence

des objets materiels.

L'enthusiasme pour

une guerre rapide oui finirait pour toujours les conflits humains devient
rapidement un doute serieux.

La guerre moderne des trdnchees demande Is

resistance et la haine perpetuelle de l'ennemi.
lente et ctemoralisante.

Lraction au front est

Mais nous voyons un tableau general du sacrifice

humain et des prep~rations derriere lea lignes aui determinent 1a mort de
tant d1hommes.

L'engagement physique est la seule chose qui encourage

les hommes pour une vie et une mort qui deviennent de plus en plus ~ego~
tantes.
D'abord Romains vait dans 1& guerre le point culminant de l'action
collective, le grand levier qui unit la France, l'Europe, et Ie monde dans
un projet humain.

Le collectivisme est un peu artificiel

seulement de l'unite forc~e.

p~rce

qU'il y a

11 n'y a ni de spontaneite ill d'humanisme

dans la tragedie diplomatique et militaire qui ~largit las ~cercles con
centriques· du canflit.

L'universalite se forme de beaucQup d'actions
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individuelles. de beaucoup de mobiles personelles.

Ltauteur ne voit pas

au-dessous la surface; il ne ~eunit pas la guerre totale avec la vie dtun
soldat.
WThe sluggish oozings, the furious immobility· ainsi n'ont pas de
vraie signification.

Derri~re les lignes les hommes d'affaires comme

Haud romon t profiten t de la guerre e t de la confusion civile.
,

./

Meme dans

~

1'armee les hommes tels aue le General Durore essaient de montrer une
bonne strat~gie pour gagner du pouvoir et de 1a gloire.

Est-ce que la

guerre remplace une r-evolu tion civil e en f in de main tenir l' ordre soci al'?
~

~

\

Les homroes sont-ils prets a s'aoandonner a une cause collective?

Ou est

ce que le manq ue d' un id-eal humarii taire es t le r~s ul ta t d I une guerre fun
estra?

Ce que veut dire ltauteur n'est pas clair.

11 y a. bien sur, un peril commun.

/

La sensation concentree de peur

et de courage forme l'essence ae la vie militaire.

Peu

devient un sentiment quotidien. accepte sans pens~e.
hwmaines font lea hommes indiiferents.
l'homme ni pour la souffrance.
affreuse et rester noole.

a peu

l'essence

Les conditions io

11 n'y a plus de respect pour

Jerphanion veut/eviter cette situation

La sensibili~e morale est amortie quand les

hommes acceptent la mort des amis. la vennine, l'odeur humaine, 1e froid
comme leur protection contre la guerre.

La phrase de Jerphanion explique

bien cette condition.
-All our talk of men's dignity is but mockery unless and until
a day comes when certain things will under no circumstances be re
quired of him or accepted by him as inevitable. w (35)
Le journa!iste May Kosen se mefie de l'homme.

II aime seulement ce que

l'homme fait de valeur et d'essentiel.
/

L'amitie des soldats ne leur donne ni une vraie valeur ni une veritable
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existence.

La fraternite de la nuit est seulement un sentiment passager.

La pensee du "moment ~ternel· de ROm£ins est ~vidente ici.

Mais ce miracle

de la vie manque de puissance dans le danger de 1a perversion to talitaire •
Jerphanion 5e demanae 8i l'aisance oe sa vie d'autrefois justifie cette
guerre.
II

Jerphanion ne sent pas d'amitie extraordinaire envers ses hommes.

~crit ~son

ami intellectuel Jallez. lui disant comment il peut 00n

tinuer a 5e battre.

Il pense et il rgve.

11 ne s'engage pas camplitement.

"Will mankind ever get over this hereditary mistrust of every
thing that looks at all like bappiness.~ (36)
La seule valeur peut etre lranticip~tion d'une vraie vie.
optimiste.

Jerphanion apprend

bonne fortune.

~ais

a vivre

Romains reste

de jour en jour, s'enjouant de sa

i1 pense aux jours passes,

a 1'avenir

incertain.

·Very certainly, though not very clearly, he saw that there was
every reason to fear that in the years to come the world would be a
place of many trials for men like himself." (37)
/\

....

Leg hommes gardent encore l'illusion de 1a vie meme a travers la 1utte

pour Verdun, Ie symbole de 1a decadence morale du siecle.
II n'y a pas d'esprit collectif.
beaucoup d'individus.

a l'usine.

La nation a beaucoup de groupes et

Le soldat se sent superieur

Le soldat lutte

a cause

qu'il ne peut pas faire autrement.

a l'homme

de l'urgence sociale.

qui travaille

II o~eit parce

Seulement s'il fait de son devoir un

acte libre de sa volont~ peut-il accepter cette guerre.
demande s'il sentira jamais de la paix

in~erieure.

Jerphanion se

-,

Apres avoir vu 1a

corruption dans les villes. il peut sentir 1a puret~ de son action et de
la camaraderie, m~me si elles sont vides.

L"honn~tet~ intellectuelle de
/

de Jallez et de Jerphanion exprime la pen5ee de l'auteur.

Elle montTe

aussi la division dans le collectivisme id~al que Remains veut creer.
Jallez refuse de faire partie du corps m~dicalcpi aide

a retourner

les
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11 croit que son devoir de coudre les beltes est moins

gens au front.
avi1issant.

11 veut leviter "I.e crime universel" et sauver la dignite et

la spirituo1ite de l ' hOl!'!!D.e de ces .Ievenements fllQ.t~rie1s.
de l'avenir.

a une

II voudrait conduire ses hommes

~tab1ir une cOffiffiunaute libre et agricole.

la puissance des individus.

Jerphanion ~ve

terre 1ibre et y

Verdun ne reste quia" cause de

Romains garde toujours son ideal humanitaire.

Cette guerre 1e foit penser au r61e de l'individu et 1e fait se douter un
peu de sa thEwrie d 'unanimisme.
de 1 ' homme.

On voi t c1ai rement son inter~t a~ 1a digni t-e

Ces personnages ne sont jamais reels, cependant, parce qu'ils

ne sentant pas

l'anxi~te

de leur condition.

Jerphanion reve seulement en

se demandant 8i ce meutre peut mener au salute
logie individuelle.

11 n'y a pas de psycho

11 n'y a ni une signification transcendentale ni un
( 33)

~claircissement

de 1a condition humaine oui transforment l'oeuvre.

Peut-etre cela est la faute de 1a forme du roman-fleuve qui 5e prolonge
dans le temps et ainsi est expose ades changements dans la pensee de
1'auteur.

C'est le manque d'une signification definie et eonvenable au

temps. la grande t~che de creer un tableau social d'une societe qui change
t'

rapidement, et l'optimisme naif qui font de Romains un /ecrivain du dix
neuvieme siecle. Le grdOd flux et reflux de 1a puissance militaire , les
grands sentiments de peur et de fierte nationale sont iei.
dividus

a t.ravers

On veit les in

des humeurs changeantes et l' en agemen t psychologique.

L'individu et Ie collective ne sont jamais mis ensemble dans une unit~
artistique ou organique.

I

/

L'oeuvre en generale manque de 1a chaleur, de

1 'inquietude , et de l'~l~ment irrationnel n~cessaire

a un

chef-d'oeuvre

moderne.
L'inf1uence de Romains est grande en depit de sa th~orie d'unanisme.
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/

Son optirnisme roontre 1e sentiment gene~al apr~s la guerre.

11 n'analyse

pas les courants de solitude et d'aosuroite avec penetration, mais seule
/

ment avec une expression intellectuelle. Le defaut de sa valeur

/

.

esthet~que

/

montre 1e besoin d'un art pur et d'une nouvelle interpretation qui n'a
pas de th~orie faite ~ priori.

Le romsn-fleuve comme oeuvre d'art n'est

/

plus la forme favorite des idees modernes.

/

Neanmoins, Roger Martin du
/

Gard s'en sert avec plus de succes pdrce que ses personnages se developpent selon leurs propres caracteres.
positifs

a l' e"poque.

Jules Eom&ins contribue des elements

Sa spon tc.nei te et sa liberte', evidente~ surtcu t dans

.\
/ .
/ de G'd
ses preIDleres
oeuvres, preVOlent
les pensee
l e.

Sa th~rie d'action

et dtengagement nous rappelle les id{es de Malraux et de Sartre.

Lthuman

isme et la fraternite virile sont sans doute la maraue de Saint-Exup{ry.

CHAPI!RE V
/

LIBERTE D"

LA

DRE

GIOE

La source de la phi1osophie de Gide vient

.

de sa connais

/

sance de sa prcpre vie.
tellectuelle.

directerr8~L

Gide est ne en 1869 d'une famille bourgeoise in

Une influence de logique E:t de c1arte v ient de 1a famille

de son pere au sud de 1a France.

La jouissance d'une vie riche et gaie

est 1e troit du nord aui vient de

s~

,

mere.

Au-dessus de ces deux in

fluences nationales et he~editaires sont 1'~ducation morale et Ie milieu
du Protestantisme strict dans lequel le jeune Gide vivait.
est 1a base de sa pensee et de sea prob1~mes.
regardait le passe

/

,

0

Cette morale

Diff:rent de Proust qui

"

.A

l'egard des retentissements dans lui-meme, Gide

essaye de former une -morale provisoire- pour sa vie dans un monde sans
ordre.

A un jeune

age, l'enfant sensible aime la musique.

Son sens de

"

./

melodie est evident a travers sea livres et dans 1e rythme prefond de sa
vie.

Un amour des classiques grecs satisfait pour un temps ses besoins

esth~tiques. Peu ~ peu il 5e rend compte des autres forces de 1a vie.
Sa cousine Emmanu~le est pour lui 1a source dlun amour et dtune beaut~
,
/
spirituelle. Des instincts et des passions nalurelles s'opposent a Itideal
mora!.

Les trois femmes morales qui dominent sa jeunesse essaient de lui
~

enseigner

l'ascetis~~

et lui disent que 1a vie nlest pas une aventure

glorieuse mais une epreuve de puissance morale. II desire vivement etre
,
Iui-meme et savoir Ia r6alite au fane de sa propre nature. II partage
/

les idees de sacrifice et d'art des symoolistes et il commence
66

a assister
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aux: salons.

.CeE=€ndant. il ne peut pas abandonner s es croyances essen

tielles - la recherche de la r~alit~. par se refugier dans I l ideal, et
dans la recherche d tune verite spi ri tuelle.

II q uitte la societe arti

ficielle des salons et rejette les traditions [ausses.
Ure crise morale se forme de sa revolte contre les morales inefficaces
/\

et en meme temps de sa connaissance qutelles existent.

11 lui faut re

garder 1a vie pour trouver une regIe de conduite qui sauvera sa probite.
Les deux forces opposees de sa personnalite - celle de la morale et celle
de la passion nature11e - se d~battent continuellement au cours de sa vie,
ouvrant pour lui beaucoup dtexperiences profondes et variees.

Sa con

valescense de 1a tuberculose lui apporte une nouvelle vision de la vie.
11 se sent lui-m~medans toute sa puissance physique.

La paix dtagir en

personne unique justifie et met en accord les deux: dispositions de sa
nature.

II n'y a plus Qe conflit entre Dieu et la vie parce que ces deux
La th~orie de Nieb5che que

forces s'unissent dans une union mystique.

l'individu doit vivre avec ur.e joie enivrante l'influe beaucoup.

Son

epreuve morale et 1a sensation de sa complexite lui donnent la connais
sance d'une vie cr~atrice. 11 5e marie avec sa cousine immanuele qu'il
aime d'une maniere spirituelle et eternelle.
pas aux moeurs traditionelles. 11 continue
joie et avec plenitude.

Son mariage ne lui ram-ene

a vivre

chaque moment avec

II voyage, i1 lit, il ecrit. menant toujours une

vie libre et professionelle.
Dans l'oeuvre de Gide 11 y a beaucoup de themes dont chacun nous
montre un aspect nouveau ae sa personnalite.

Le theme general de la li

berte semble expliquer plusieurs de ses croyances.

Les Nourritures

terrestres et Ltlmmoraliste sont des chants de la liberte.

L'individu
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doit se liberer des restrictions qui empechent l'expression de sa nature
et 1a realisation de son essence.

11 doit avoir l'occasion de rencontrer

1a realite et ainsi fonnuler son equilibre ent.re sa propre vitalite et le
monde qui 1 1 entoure.

Bienque Gide cree 1e mythe moderne de Promethee sans

ordre divino 11 ne perd jamais sa foi en Oieu.

Sa liberte le ramene

ltacceptance de la vie. non pas ~ la negation des joies humaines.

a

Seule

ment par moyen dtune vie active peut. on trouver comment atteindre Dieu.
Gide ainsi rejette des solutions faites
l'aide

a chercher

a priori.

Sa tradition protestante

a toute Bon ~volution.
examiner a coup profond en-

une ~thique qui sera applicable

II veut ~prouver toutes les experiences et les

fin de aavoir sa totalit~. On doit se connaitre parce ce Dieu donne

a

( 38)

Cette liberte implique 12 dis

chaque homme son rOle individual.
cipline.

La jouissance de chaque sensation ne doit pas detourner la per

sonne d'autres experiences.
rythme de la vie donne
d~veloper

Vivre dans une attente continuelle de chaque

l'occ~sion

de saisir la plus riche.

11 faut se

dans une ~olution toujours au plus hauL et selon les traits de

notre personnalite.

Lteternite est presente dans chaque instant. pas

la rin d'une vie vide de sacrifice.

La liberte donne

a l'homme

a

au mains

"
1a possibilite de connaltre
la relation entre ce qu'il est et ce qU'il
pense qu'il est, sa realite 1imitee et 1a realite absolue.
D'autres themes developpent et ec1aircissent la liberte gidienne.

La theorie de l'acte gratuit rend plus vif la recherche d'une verite su
preme.
sans

Apres avoir

consid~ration

nie

la morale traditionnelle, l'ho~~e 1ibre peut agir

des autres au des effets de son acte.

raisons ni justifications pour lui.
sans prejuge.

II n'y a ni

II agit sans choix. sans conclusion,

II suit seulement un instinct. personnel sans penser avant
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d'accomplir son acte.

Michel dans L'Immoraliste ne dit rien quand Ie

petit Arabe vole les ciseaux de sa femme.

Pour lui 1e silence est un

acta de delivrance des conventions ~touffantes du passe.
anti-intellectuel de Gide est

~vident

a ce

point.

Le sentiment

II croit qu1une per

sonne ne peut pas voir toute 18 realite de La vie. mais seulement une
partie.

Ainsi l'individu n'esl pas fait pour suivre un cours intellectuel

" .general.

11

~_y

...
a pas de "solutions logiques· aux problemes
universels

qu'un homme peut faire.

Une

reponse dogmatique a'chaque question, a.. .

chaque phenomene n'est pas possible.

Les contrbdictions et les situations

changeontes de 1a nature humaine s'enrichissent 1'un l'autre. Seulement
les aetes gratuits qui suivent le penchant naturel d'un homme peuvent
arriver

a

une verite qui est. juste pour lui.

Pour trouver sa propre v~rite i1 faut agir avec spontaneite et avec
ferveur.

.'" .
L'acceptation de toute experience
avec joie et avec une reverence

intense assure la jouissance et une vision nouvelle.

La "disponibilite

fait l' homme toujours pret a' recevoir -, n' imf:or te quelle exp-erience. a'
faire ce ou'il veut.

La spontaneit.e et la disponibilite restent libres

seulement s'lls se gardent de suivre un chemin
toujoura ouvertes aux
de l'homme.

~lans

~

sa fin, et s'ils restent

qui viennent de l'interieur eu de l'exterieur

En tant que chaque horome doit arriver

a sa

propre ftreligion-,

11 doH suivre en libre discipline toutes lea vou qui lui vien.'l.ent.
verite de l'horrme n'est

f~S

absolue m4is

rel~tive.

U

La ferveur creatrice

peut examiner les profondeurs de 1'esprit humain qui change et se developpe
et se comprend seulement aux inst.ants privilegi~s.

Une connaissande du mythe de Promethee est n~cessaire

a l'analyse

l'oeuvre de Gide aussi bien cu'i l'analyse de Camus at de Ualraux.

Le

de
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heros sa voit dans un monde sans ordre.
actions.

11 est ainsi responsable de ses

Son succes depend de sa puissance morale.

et ses forces nature11es ar~tees par la societe.
restrictions et il suit son chemin
(40)

1a fin.

a l'absolu

I I trouve ses besoins

II reussit

a rompre

les

autil lui faut abandanner
,

a

Pour l!alraux et Camus, Promethee est Ie heros tragique qui

revo1te sans succis.

Le Promethee de Gide est, cependant. la voix ir

oniq ue in te ri eure qui enc ourage les heros a' suivre une pass ion comme asile.
Les heros trouvent done leurs plaisirs sans valeurs at souvent ils trouvent
de 18 tragedie dans les limites qu' il.s

cr~ent.

Les heros ne son t pas com

ple'tecnent tragiques en eux-memes parce que chaque nouvel homme est une
/\

vision d'un cote de 18 personnalite de l'auteur.

Chaque solution est

seulement une fin temporaire, une question possible.

Gide examine jusqu'au

bout ehaque sentiment de sa nature et c'est dans l'art qu'tl recree dans
une existence vive chaque image de l'homme moderne qu'il voit en lUi-meme.
C'est lei qu'an vait 18 probite de sa morale.

II reste toujours in

dividu contre Ie demon en lui qui peut le detruire et contre 1a societe
artistique et conventionnelle au dehors.

Il pense sans arriver g une con-

elusion. mais i1 est toujours since"re.
-Quand la sincerite semble impossible, la oersonnalite humaine
devient ou bien un mensonge. ou bien un miracle~ pret a se dissocier.~
( 41)

Sa ~hilosophie est toujours dynamique, se d~veloPPant selon son imagination
et son experience.

.
"
est touJours
pret
et lui.

11 est fideJ..e
~voir

a

Sd.

propre idee de liberte parce qu'il

. "
sa relation changeante entre sa perception lOnee

Il lutte contre 1e d~saccord de ce qui arrive et l'idee limite~

de PhoJIUr£ qui l' in terprete.

Mals sa connaissance des pouvoirs limites

de 1 1 homme ne lui mene pas au desespoir.

Au contraire, i1 accepte la vie

avee toutes les contradictions appdrantes, derivant de chacune une autre
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joie et une autre partie de son etre total.

La liberte de sa pensee a

de ltordre malgre 1 f apparence irrationne~le. Sa philosophie essentielle
est optimiste.

Les limites de la connaissance de chaque homme ne l'empeche

pas de vivre d'une infinite de manieres possibles.

Les forces cachees de

18 nature de l'homme et son idee changeante de la realite apportent une
joie riche et une assurance puissante ae son existence.
dfeternite dans chaque instant de plenitude.
va au del~ des momen t.s dans lesq uels il
eternelle.

5

Il y a un aspect

tiais son idee du spirituel

e rend compte d f une reali te

11 y a quelque chose subl:Une qui ne change pas et qui ne peut

jamais s'avilir.

Clest Ifamour spirituel, tel que son amour pour Emtnanuele.

11 croit que l'amour physique est separe de cet ideal.

Cet.te idee d'une

essence spirituelle montre non seulement son optimisme mals aussi sa f01
en Dieu.

Il croit qu'il y a un ordre divin qui n'est pas visible ~ 1'homme.

Ainsi chaque homme a le devoir de sonder toutes les experiences enfin de
trouver le ro~e que Dieu lui donne et les plusieurs verites qui forment
son etre.
Gide est homme avant quIll est auteur.
des ~lans differents de sa personnalite.
premiere qualite de son art.

Son oeuvre est la reflexion

Sa probite naturelle est 1a

Il ec ri t seulement ceq U til sent et crait

"etre la realite
./,;
du moment. Chaque oeuvre est seulement une vision de son
caractere. un elan envers son essence.

Son oeuvre tot~le nous donne une

indication d'un homme de plusieuT3 parties essentielles.

La mort et 1a

d~sillu8ionnement a.. . . la fin des livres ne sont pas vraiment tragiques selon

Gide.

Il reste le createur ironique de ses personnages.
\.

11 est au-dessus
.....

de chaque reponse individuelle qui se laisse porter a l'exces.

Son oeuvre

brille d'intensite parce qu'i1 coroprend ses personnages et parce qufil
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eprouve leurs sentiments.

Chaque livre essaie d'unir Ie reel avec l'eternel

dans une sorte de mysticisme physique ou

spirituel~

11 reste superieur

aux personnages d'une maniere intellectuelle et emotionnab1e.

11 se rend

compte du peril de voir seulement une possibilite morale qui ~vite ~realit~

actuelle ou les realites qui peuvent arriver.

On comprend qu'aucune

oeuvre de Gide presente la r~alit~ totale, maia que chacune essaie de sig
naler le vide entre l'esprit et l'existence.
probl~me isole et d'une solution possible.

joints ltart et la vie.

Chacune est un examen d'un
Seulement ~ ce niveau sont

Gide croit qui la seule realite est dans la con

naissance innee de llhoITme. L'art n'est pas une imitation de la realite,
mais il peut avoir une valeur morale qui approfondit et enrichit nos ex

" ,
perlences.

,.
L'auteur, selon Gide, reste libre de former son esthetique
en

accord avec les necessites de la pensee.
facilitant notre idee de la realite.

L'art est seulement un outil

II veut trouver un ~uilibre entre

les nouvelles id~es en les opposant et dans un ser~ en les detruisant par
,

les oeuvres qui viennent apres.
Cependent, la forme de son art nlest pas seulement en harmonie avec
ses idees, mais elle atteint une perfection esthetiaue distinctive.

Son

rapprochement ~ 1a reaJite a des traits dtobjectivite at de contrainte.

"
La simplicite, 1a clarite, l'exactitude de ses phrases lui font un maitre
moderne de la prose francaise.
)

point de vue, soit dans
faite fait

Ulle

Ull

Chaque romen a sa propre unite, soit d'un

dialogue d'harrnonie reglee.

unit~ classique.

La qualite par

Ses limites ne lui laissent ni s'evader

da~s une pensee ni dans une description inutile.

Toujours alerte aux pos

sibi1it~5 de son style, il porte de Ifintensit~ dramatique et de 1a poesie
~ ses oeuvres.

La forme de La Porte etroite est personn

e

a- cause

des

?3

lettres, mais objective dans sa presentation.

,
L'erro~ion

est vive parce

qu'on la voit seulement co~me suggestion derri~re les 11&nes ecrites.
Selon Gide. seulement une telle forme peut exprimeT succinctereent et avec
J,/

,

,

force la partie de la verite qu'il eprouve.

Cette forme de recit a besoin

de discipline pour convertir l'exp~rience superficielle en essence ~ter
nel1e.

L'habilite~ et 10. vitalite' de son oeuvre sous l'apparence simple

et logique peuvent e~happer au lecteur imprudent.
/

et une te
ation.

/

e fidelite

a l'authenticite

I

Une telle idee esthetioue

ne demandent paS beaucoup d'ima~in

Giue examine l'homme et sa communion avec 10

deur. non pa.s sur un niveau vaste social.

/

en profon

Ses heros ne sont pas Gide.
/

mais des ref1exions de quelques -une:; de c es emotions.

.

/

re~ite

Les personnages res

\"

semblent beaucoup a l'auteur a l'egurd de leur esprit dynamique et de
ieu socic.l.

lieur

Mais il enga:'e 5es personnc..ges d' une certaine mani~re

dans chaque livre. tandis qu'il ne s'engage lUi-meme
finitive.

a aucune

,

reponse de

II cherche toujours l'~lucid~tion de l~ signification de l'exis

tence consciente.

~x~~inons de plus pret les plusieurs elabor~tions de ces th~es dans
quelques-uns de ces livres.

L'Immorallste eClaircit Itid~e de 10. liberte.

COJIur.e re"ci t. cette histoire montre seule~:,ell t un cote de l' aventure de la
vie.

Gide.

a travers

1e narrateur. raconte les ;v~nem€nts de so. vie d'une

franchise et d'une objectivite froide.

tbichel appel1e ses amis ~ elon leur

promesse d'autrefois de s'aider l'un l'autre.

Son rendez-vous

~vec

ses

hommes es t. dans un sens, sa confrontation avec une re'ali t~ q u' il a trahie.
II 5e mesure avec 1a situation et ne trouve maintenant qu'on desert.

II

a besoin de se reunir avec sa propre nature et avec 1e monde pour regagner
sa noblesse.

Son ton ferme fcit appel plus; lfamite'qu1aux amis.
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~ .... savoir se liberer ntest rien; Itardu c'est savoir ~tre
libre." (43)

Ii n'y a pas de m:loncolie, de pitie, de vraie t~cE~die. mais seulement
un drame intense qui se d;veloppeen ligne directe.

,

Le d~sert aride, la

nuit aux etoiles clairea. la maison frugale - tout dirige l'attention aux
quclit:s inne~s de l'histoire.

Michel se marie sans amour ID6is il voit la tendresse de Marceline.
,
, .
Elle le guerit en Afrique de la tuberculose. Un jour il s'eveille a la
/

vie et voH ce qutelle peut lui offrir.

11 s'enjouit des enfo.nts arabes

qui symbolisent 1a fralcheur de 1a vie, et i1 mcrche dans le jardin et
,
,
dans les sables. Les sensations suppriment sa pensee et son etude. II
,

,

sent la verite de sa chair vivante et il sacrifie tout pour le savoureux
bonheur de 1a vie sens..;.elle.

.c.n gi:i!~W1t sa sante" il se tourne envers

Marceline avec de nouveaux yellX, mus il garde toujours devan t e lIe le

,

masque de ce qu'il etait.

,
Les joies f amiliales sont tendres mais sa re

volte contr€ les sent.1oler:ts puritains Ie portent loin.
/

-'

/

11 hail egale

,,

rnent l'hypocrisie intellectuelle et Se propriete materielle qui Itattache
a un lieu.

"
De Uenalque
qui agit libreldent sans principes, i l apprend

"
un nouveau con
l'ennui de son avenir incertoin. Lui aussi veut creer
, "
/
heur. 11 est possede du besoin de fortes joies. 11 voyage pour guerir

Marceline mc.is sa passion le pousse a 1 'extr~ pour savoir:
"Qu'est-ce l'homme peut

encore~.

(44)

Le desir'G1e r€voir Tunis est plus f){jrt que sa connaissance que Marceline
\

a besoin de repos.

11 la mene a la mort en jouissant de la vie natur

elle sans luxes, avec des gens grossiers et dans des conditions mauvaises.
"
,Il lui faut creer et se d epasser dans un abso1u plus grand que lui.
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"L'effort de l'homme y parait laid et mis;rable.
toute autre terre m'ennuie~. (45)

Uaintenant

,

Mais la valeur qulil cherche est une espece d'entetement dans le pire.
Les jeunes Arabes ne sont plus les innocents aclifs dont i1 se souvenait.
Alors sa volont; et sa volupte lui semblent vides.

11 lui faut une

,

regle de la vie. une roison dt~tre.
~ .•..mais je dais me prouver a moi~eme que je n'ai pas outre
passe mon d.roit~. (16)

Sa recherche aveugle de la libert~ et de sa virilite lui font perdre sa
femme, et le sentiment tendre de la vie.

'"

Est-ce qulil peut se sauver de
~,

la debauche complete?

Michel s;moolise non seulement un elan du caractere

de Gide mais aussi la revolte des jeunes gens au commencement du si~cle.
lIs nient les traditions vides.

.

vie a Moriniere.

Michel hait les intellectuels et
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double

11 ne peut pas etre en accord avec La vie sans liens,
.I

telle oue symbolise Menalque.

Mais presque sans Ie savoir i1 5e perd

comme vic time de sa passion.

Le recit est ironique dans 18 soumission

/

aveugle de Michel au sentiment sensuel de sa nature.

II perd ainsi beau-

coup que pourrait faire sa vie pleine et significative.
avec 1a question de son retour possible ~ one vie saine.
/

/

evidente dans la forme du recit.
desert.

Glde nOU8 laisse
Ltironie est

1'J.che1 trouve et ensuite perd sa vie au

Sera-t-il ne encore au solei1 d'Algerie, ce pays qui semble etre

la source de la vie reelle pour Gide et pour Camus?
La Porte elroite est Ie re~it qui stoppose a L'Immoraliste.

La morale
/

protestante de renoneement et de vertu calviniste montrent l'autre elan
fondamental de Gide.

rei, cependent, i1 n'y a pas Ie danger de trap de

jouissance, mals du contraire.

La porte est trop ~troite, la vision trop

limite'e pour atteindre une connaissance de la vie.

L'id;al d'Alissa,
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qu ' e11e ne realise jamaia. represente peut-etre l'influence religieuse de
So femme sur lui.

Ces deux livres s'opposent
.

issent l'un l'autre.

a 1'un 1'autre et s'enrich

/

La pensee de Gide est claire.

On doit suivre Ie

chemin de la vie et de la pl~nitude selon notre pente naturelle.
qui nie la vie est vide et noir.
lettres,

Le chemin

Gide se sert ici d'un journal et de

JerOme est le narrateur, aveugle, lui aussi. a ce qui se

passe dans

S8

vie et dans le coeur d'Alissa.

La forme est libre dans 1e

sens que les personnages peuvent s'exprimer, un a la fois.

L'auteur met

ensemble les deux journaux en gardant 1e point de vue simple et classique .
./

.

\

Le dialogue ainsi forme mene au cheau..n de renoncement.
l~~tes

Mais dans les
,
de la forme est la perception fine de Gide qui arrive a 1a com

/

phrehension de ses personnages en les pesant l'un contre l'autre pour sa
voir leur v~rit~.
Le symbolisme est important aux peraonnages et a la signification
du recit en generale.
leur vie.

Pour JerOme et Alissa le jardin est 1e milieu de

Taus les sentiers m~nent ~ cette porte ~troite que seulement

une personne peut franchir a la fois et dont seulement un chemin eat poa
sible pour arriver au salut.

Alissa prend 1a parole du pasteur et refuse

\

de se laisser aller a l'amour qu'e11e sent vivre dans son coeur.
J

I

J

/

Ainsi

I

elle se tourne de la realile et cree sa passion de la saintete, un senti
~"

;

ment elranger a sa personna_ite.

/

La ferveur 5uppriroee dans les lettres

d'Alissa et dans les rencontres dans Ie jardin montrent 1a lutte interieure
J

du deair contre le renoncement, l'amour contre la vertu, l'idealisme contre
l'hypocrisie, Ith~roisme poussant Ie sacrifice.

Quand Alissa rend

a Jer~me

sa croix d'amethyste, elle ne rejette pas seulement Son amour, mais elle
/

s'abandonne dans un etat d'hypocrisie.

Selon Gide, elle ne suit plus le

11

Christ qui veut qu'on vive en Lui et qU'on soit sensible aux appels de 1a
,

vie qulil nous donne, mais elle g'enferme dans une morale acceptee avant
,

/

de voir l'effet denature sur sa vie.

Jerome est l'hornme qui se laisse tramper par leg croyances d'un autre.

Sa seule connaissance de lui-meme est ~ travers A 5sa et il perd cette
connaissance en confondant 1a vertu et 1e bonheur.

Ii commence a croire

qulil peut aimer aussi d'une mani~re seulerrent ideale.

Alissa le mene a

,

Dieu, mais d'une fayon trompeuse, parce qU'il va a Dieu pour trouver
"

/

I

11 est attire par Ith€roisme d'Alissa mais i1 manque dtheroisme

Alissa.

lui-m~me en ne pas affirmer sa virilit~. Ni l'un ni l'autre s'expriment

avec force.

11 y a toujours un manque de communication qui ajoute au mal

entendu tragique.
"

La grande erreur d'Alissa est de s'etre perdue et d'avoir ruine la
vie de Jerome.

Son ideal est trop haute

Elle desire une exalto.tion di

vine. non une ;mancipation pour suivre avec plenitude 1e chemin qui mene
~ Dieu.

Ainsi e11e est triste. elle pleure, elle doute, elle doit cacher

ses sentiments derri~re sa couture quand Jerome y est.

Elle repousse les

~lans d'amour, et, en les reconnaissant elle renforce son orgueil.

seulement oar orgueil qu'elle continue dans la

C'est

~vertua.

·Et je me demande a preser.t si crest bien 1e bonheur que je
90uhaite au plutot l'acheminement vers le bonheur. 0 Seigneur!
Gardez-mai d' un bonheur que j e pourra1s t rop vite atteindre. En
seignez-moi
differer, a reculer jusqu'a Vaus, man bonheur.· (47)

a

~Combien heureuse doit etre l'ame pour qui vertu se confondait
avec amourt Parfois je doute s'i1 est d'autre vertu que d'aimer,
d'aimer le plus possible et toujours plus ...•
Mais cert' ·ns jours, helas! 1a vertu ne m'apparalt plus que comme
une resistance
l'amour. En quoit Oserai-je appeler vertu le plus
naturel penchant de man coeur. 0 sophisme attrayant! invitation
specieuse! mirage malicieux du bonheur ..••
De quel prix peut etre une vertu que mon coeur tout entier renie?
/

~

a

,/

( 48)

?8

Avec ~motion Gide nous montre cette recherche d'une certitude, cette
~ncore I' id~al absolu pour lequel on

fois sous le nom de "Bonheur Divin".

sacrifie tout apporte le d~sillusionnement et ici 14 mort.

Pourquoi n'est

i1 pas possiole dlavoir Ie bonheur sur Ie chemin vers l'absolu?
fa~on

De cette

l'absolu aurait plus de signification et une persuasion plus pure.

Le prob1~me de Itaveuglement est Ie theme de La Symphonie pastorale.
~Le docteur dit que l'ame de 1'homme imagine plus facilemen~'
et plus volontiers 18 oeaute~ Ifaisance, et l'harmonie que Ie des
ordre et Ie p~che. Combien heureux lea hommes, s'ils pouvaient
ignorer Ie mal". ( 49 )

En emmenant l'ame de Gertrude

a l'adoration et

a I'amour, le pasteur ne

se rend pas compte de la r~alite. 11 est plus aveugle que Gertrude.

II

ne veut pas qU'elle perde son innocence et il lui dit:
4Le mol n t es t jamais dans l' amour"

Maia Gertrude sait qu'e1le ajoute aux peches du monde et

d'~lie par aimer Ie Pasteur.
Qulil n.!y a pas de limites
est seulement 1a pitie.

a 1a misere

Le Pasteur se cache du pech~ en croyant

a l'amour

et que l'amour qu'il a pour Gertrude

Dans une vie ae mensonge, comme celIe d'Alissa,

\

le Pasteur aide a tuer 1a petite qu'il voulait sauver.
Le point central nrest

.

si l'amour our est bon ou mechant, mais
/ ,
,
si on doi t feigner 1 t innocence pour eviter 1a realite. Michel a 1a fin
p~s

~

se rend compte que seulement dans l'innocence et sans briser les liens de
sa responsabilite peut-il suivre 1a liberte de sa nature.

Il faut tou

jours regarder 1a r~alite/ et agir selon les circonstances qu t e11e fait
venir.

L'amour du Pasteur rappelle l'amour id~al que Gide cherit, mals

1'ideal de Gide n'a ni de rapport avec Ie pech;, ni de rapport avec la
vie quotidienne.

La Symphonie pastorale montre une alternance du peche

et de !'arnour, un rythme de lumiere et de noirceur.

Selon Gide tout est
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re1atif.

On doit suivre la realite du moment et eviter l'id~al aveugle

qui mene au desastre.
,/

verit~ble

Gide choisit le Christ au lieu de St. Paul. Ie vie

au lieu de la menace et de la soumission.

recits est evidente dans ce petit livre.
bonheur sans une vision reele.

L'ironie de tous ces

La liberte ne peut pas mener au

II cree un drame de perBonnages qui sont

pris dans les limites qu'ils fabriquent, mais qui se questionnent, qui
cherchent 1a perfection et qui sont punis.
,/

11 montre qu'on doit etre tou

/

I

jours alerte en regardant une realite qui nous evite souvent.

/

q"j

\

/.

Les Journaux sont des exercises litteraires l'aide a bien
a se conna1tre.

ecr~re

et

Plus important pour no us , cepend&nt, les Journaux tire
,

•

I

l'homme de 90n art pour lutter avec lea problemes de la 11berte. 1a morale,
et l'authenticit~. 11 reste l'individu intransigeant avec lui-meme et

a

l'egard de la soci~t~. 11 rompt avec 1e communisme parce que ce mouve
ment ne respecte pas 1'individu et ses besoins.
~

" . . . . .

A

veut etre sincere, i1 veut oser etre lui-meme.

Des le commencement Gide
Sa morale consiste en se
,

/

voyant comme Ie moyen d'atteindre le bonheur et la verite.
"Morals consis t in e 5 tablis bing a heirarchy among th ings and in
using the lesser to obtain the greater.~ (50)
Ainsi son oeuvre vient de sa sincerite.

Et c t est sa s i..nc~rite- qui in.flue

toutes lea expressions differentes de sa jeunesse.
~A

man's life is his

image.~

(51)

La vie naturelle et originelle est la base de sa philosophie.

II hait 1e

manque d'action et l'orgueil des journaux.

II preche la jouissance des

choses et Ie 1ibert~ de suivre noS desirs.

11 ne faut pas choisir. mais

accepter tout.

De cela vie nt la liberte de trouver 1 t essence des chases.

On doit aimer toute la vie parce que c'est Ie devoir de chaque horome de
5e conna1tre dans une vie pleine.

90
-Take upon yourself as much humanity as possible .... (52)
The greatest nobility of life is obtoined not through love of others.
but through love of duty." (53)
Le devoir et la discipline donne la vraie liberte. 11 reste sensible aux
,
....
,
autres et sensible a son etre interieur. Les livres et les auteurs qU'il
mentionne l'influe beaucoup.

Ses voyages et ses converations 1e change

un peu et ses oeuvres changent aussi.

11 lit Pascal. et on voit Ie corps

victime du peche dans La Porte etroite.

a ecrire parce qu'il n'a pas
Ie moment

au

Ce recit prend beaucoup de temps

dfinspiration pour ce sentiment.

il sera digne de l'ecrire.

II entend

'. ' le con
II veut que la posterlte

naisse en totalite. en homme authentique.

,
Ltinfluence de Gide est profonde sur les auteurs et sur la pensee du
viu~tieme siecle.

Son ethique, son esthetique, son sens de l'individu

ont de grande valeur.

Son ethique de l'homme apporte de 18 signification

dans un ~onde sans orore.
sa fin en Dieu.

Lacreation a sa fin en l'horzme et l'honme

8

Sa disponibilite et sa liberte'forment vraiment un dogme.

Son acceptation de tout ce qui lui vient, de pr:ferer ce qui change ~ ce
qui demeure, est une discipline rigide qui imp1ique le progr~s envers 1e
divino

11 cherche un homme qui puisse trouver sa propre harmonie.

Selon

les limites de la condition humaine i1 y a une infinite de relations, de
joies, et de bonheur.
signification.

Seulement en agissant peut-on trouver notre propre

L'individu est seul mais il a l'occasion de s'enjouir de
,

ces moments eternels et dtaller aDieu.
L'esthetique de Gide es~ en accord avec son ethique.
"

Una oeuvre dtart
I

,

n' est pas suffisante parce qu' elle ne peut pas presenter toute 18 realite
totale.

L' art. comme chaque partie diffe"rente de 1 t individu, dolt etre

examine' de nouveau et change" selon les c irconstances.

Le chef -d 'oeuvre

81
est l'exa~ration d'une verite vue en dehors des relations changeantes du
,
\
temps. Ltart est la perfection et l'auth~n~icite d'un point de vue a
travers un style pur, nu, et limite~

La sincerite demcnde l~ partici

,

/

pation, mais clest l'esthetique qui transforme l'emotion et la fait une

.

/

expreSSlon de beaut e.

11 y a un ordre vi va.nt

d~ns

l' oeuvre et dans la

vie de Gide qui ne finit jamais de chercher son equilibreD
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Saint-Exupery lUi-m~me est llexarr le parfait de son art et de sa
philosophie.

Sa carri~re d'aviateur est extraordinaire pour l'auteur de

50n temps et lui fait plus capable de rendre avec elarte Ie rapport entre
le devoir et la liberte'. l' action e t la vie.

a d~finir

Il reussit

son

sens de liberte parce qu'il se devoue completeroent

a l'aetion qui

responsabilit: et qui fait de lui un homme total.

Son devoir cree sa

vision enrichie et presque sacree du roystere humain.

est sa

II est aviateur

mais il est toujours l'ho
hommes.

e attache par une chose inexplicable aux autres
.
De son avian il voit la fref-iiite, la petitesse, l'insignifiance

physique de l'homme, mais il sent sa ressemblance ~ l'homme sur 1a terre
et i1 sent les liens qui le fait plus grand qu'il est

.

sait sa fatalite, maia il sait aussi son devoir.

Sa

co~me

philosot~i~

1'histoire de son approfoooissement de l'essence humain.
.I

/

individu.

,.

II

est ainsi

La recherche
,

desespere de Camus et de Malraux pour une signification a la vie n'a pau
,
de place dans l' oeuvre de Soin t-Exupe ry .
~

/

La vie d' Antoine de Saint-Exupcry montre une force cui n' arrete ja
""

'\

~

,

Apres avoir echoue a un examen de francais
,
.
pour l'Ecole lavale, i1 trouve son m~tier v~ritaolea Il apprend a voler

mais e t qui cree toujours.

en se sauvant aV€C
incendie.
perils.

un avian et en luttant dans ce vol premier avec une
I

Son initiation dans la vie d'un aviateur prevoit de plus grands
D~sirant toutes les experiences de la vie il vole les premiers
82
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lignes de nuit dans l'Am~rique du Sud.

La connaissance du devoir et de

la discipline forme la philosophie de Vol de nuit.
Cap Juby et devient Ie

dip~omate

a

11 prend 1e poste

par excellence avec les Maures.

Seul la
/

plupart du temps. il ne s'ennuie jamais parce que les sables du desert
semblent re~onner de quelque part une presence hUIDBine.

Con~e pilote

d'essai avec 1e groupe Latecoere. il devient l'explorateur qui forge de
nouveaux chemins aux cieux.

Dans une longue mission il trouve que son

huile n'est pas exacte pour son avian et il tombe en mer.

Le sentiment

engouffrant de l'eau lui semble plutot comme Ie frissonnement de la vie
camme une indication de 1a mort.

Un de ses bras est gravement blesse et

il ne peut ~L~2is 1e lever au-dessus de sa tete au de se sauveI' d'un a
vion condamne~ Une fois arTache de l'eau il demande une cigarette.
il can ti..nue ces vo1s dangereux.

Et

Dans le grand essai. de Pari£-Saigon,

Saint-E:xup~ry et Prevot tolLbent dans Ie desert de Lybie.

II n t y a ni de

sensiblerie ni de vrai desespoir parce que les deux hommes marchent vers
ceux qui sont les vrais ~naufrages~ - leurs amis qui les croient perdus.
La sc~ne du Bedouin dans Terre des hammes de~rit cette aventure dtune

,

poe~ie e~ouvante. L'auteur cree aussi des choses materielles.
~

,

./

II invente

/

des instruments pour l'avian et il propose des theories a l'egard de 1'air
,I

et de l'essence.

Son

5e sert de taus les moyens, materiels

~invention~

et spirituels. pour creer des liens entre les hommes.
Saint-Exup;ry se donne aux efforts de la guerre aussi.
de guerre 11 raconte sa recherche de
inutile.

signification dtune vie qui semble
....
Ce n'est pas important qu'il risque 3~ vie mais qu'il vient pret
,

\

a perdre 80n sens a la vie.
,

Dans Pilote

l~

Ce sont ces camarades et les millions de re
,

fugies pour lesquels i1 continue a voleI'.

,I

II va aux Etats-Un1s pour de
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mander l'aide des Ame~icains. C'est dans l'at~itude de tristesse et
,

/

d'amour qu'il ecrit Lettre a un otage et Le Petit Prince.

11 fait appel

~ ces freres francais qui doivent regagner leurs liens quotidiens.

C'est

peut-etre dans un moment de desespoir et d'une inspiration poetique qu'il
ecrit Le Petit Prince.

Clest un enfant d'imagination et de probit~ qui

laisse sa planete pour decouvrir sa verite et pour e~iter la v~ite de sa
rose.

~ais

terieur.

\

il revient sachant que sa vie est ce qu'il fait d'elle a l'in

On peut voir que notre heros n'est pas l'aventurier desespere

et quelquefois cruel de Malraux qui agit sans discretion.
I

Saint-Exupery

,

~

agit et vit et sourit de l'elan huroainqu'il eprouve au fond de lui-rneme.
Son action a Ie seul but dtaccomplir son devoir et ainsi de fdire partie
/

de la comrounaute des hommes.

Son attitude de tendresse et d'innocence de

petit gar~on se trouve dans ses Lettres ~ sa mere.

Leg Carnets et Un Sens

~ la vie montrent aussi son amour prefond des hommes qu'il voit s~pares

l'un de 1'autre sur la terre.

Un homme aussi sensible que Saint-Exupery

ne pourrait pas eViter Ie sentiment d'inquietude de son e~poque.

II voit

autour de lui 1e dechirement morale et physique des guerres et Ie progr~5
/

materiel.

Comme Gide, Camus, et

~~raux

il 5e rend compte aU5si que la

condition humaine est une prison dont l'homme souffre d'un manque de sig
nification.

La grande morale de Saint-~xup~ry est de peindre et de vivre

un nouvel humanisme oui conquiert 1'angoisse de l'howme moderne. celui
qui sent sa puissance mate~ielle mais qui agit sans succes contre les
limites humaines.
Ltinqui~tude je jeunesse est ~vidente dans sa permiere grande oeuvre
/

Courrier sud.

Jacques Bernis eprouve une sorte de liberte roais il cherche

une certitude hors de lui-meme qui fera sa vie utile.

Sa faiblesse se
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montre parce qu'i1 cherche un appui dans les v~rites de son passe.

II se

souvient de son amie Genevieve qui pouvait tant de fois lui expliquer des
chases.

11s se rencontrent et i1s passent ensemble quelques jours, mais

ils ~prouvent seu1e~ent un sentiment vide.

11s ne trouvent pas leur r~/

fuge 1'un avec l'autre pi::rce qu'i1s cherchent des certitudes differentes.
Jacques fult encore la vie et la s:curite artificiel1es qu'offre 1a femme.
Le ~mystere fe~nin· n'a rien pour lui que Ie degout.
les cloches de Notre Dame, il entre et assiste

Lorsqu'il entend

a 1a messe.

Le sermon du

pretre lui semble desesperant perce qu'll dit que seu1ement avec l'aide
et la grace de Dieu peut-on se sauver.

La femme et l'eglise sont absurdes

parce qu'elles montrent chacune seulement la partie faible de la vie.

II

se 1ibere ainsi du monde superficiel et comme GiJe i1 marche toujours en
avant pour chercher son

eng~gcruent

riche.

/
,
L'epoque tragique de 1930 est ref1ete dans Ie caractere tourmente
/

de Bernis.

Les verite; du passe au de la terre ne cessent jamais d'entrer

en dialogue avec son desir d'une r~alit~ durable.

II 5e rend compte,

neanmoins, que Genevieve ne peut pas etre le lien qui Ie ramene aux hommes
~
.
'
et au meme temps q III 1e pousse a I' accomplissement de sa grandeur totale.

"
Ses aspirations sont presque impossibles parce qu'il veut se detacher
de
la terre et au meme temps se rendre

a lUi-meme.

Clest Ie devoir qui lui

donne quelque chose de plus durable que les intrigues insignifiantes ou
les sentiments impuissants de

~mal

\

du siecle".

"

Le metier devient un outi1

et pour 1e d~livrer ae 1a nostalgie et pour le mener
totale du monde.

a une

connaissance

/

11 cherche non seulement l'amitie humaine plus profonde

que 1a Ge~urit~ de Genevi~ve, mais aussi un sens invisible hors de lui.
,
...'
Son avion torebe au desert et pointe a une etoile. Les Maures 1e trouvent
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et le crucifie a 1 t aube.

".

Sa mort ntest pas inutile meme s'i1 cherchait

un refuge hors de lui-meme et meme s'il avait un peu renonce aux hcmmes.

-le croix du Sud balise son tr~sor"

(~4)

le vol est un triomphe parce qu'il cherche sa v;rite en creant de

.

/

nouvelles llgnes d'aeroposte.

De plus, ce n'est pas 1e Christ qui meurt

sur 1a croix mais c'est un homme.

Et comme les trois rais de llhistoire

de la naissance de Jesu Christ, les pilotes volent de l'autre cote du
rezzou des Maures pour trouver celui aui est perdu.

A l'aube ils voient

un profil nair sur les sables et de plus proche ils voient 1'aviateur en
face des ~villages d'ttoiles~. Bernis ntevite pas la condition humaine
/

I.

qui apporte 18 mort et 1a souff rance, mals 11 rev ient a l' homme dans sa

'"
11 vo1ait vers l'etoile
au-dessus de lui, mais 1a verit~ qu'i1

mort.

cherchait est dans lui.

/

Malgre

Clest l'aspiration qui fait sa grandeur.

1'inquie'tude et I'incertitude, Saint-Exupery dit que seulement 1'hommme
peut sauver 1'homme.
On voit 1e "mal du si~cle· et 18 recherche d'une signification ef
ficace aussi dans les oeuvres qui viennent apres.

La lutte contre 1'in

qUi~tude nlest j~ais finie, meme pour ce poete idea1iste, mais elB"~n

tinue avec un point de vue plus de~e1opp~.

Pilote de guerre montre sur

tout Itincertitude de Saint-Exupery dans 1a guerre.
sens

a 1a vie en

guerre.

ne pouvant pas trouver l'utilit~ de ses acticns dans 1a

Les amis partent Ie malin sachant a ue 1a pIupc.rt ne retournera

pas 1e soir.
Franc e .

11 perd presque son

les missions de reconnaissance n'accomp1issenl rien pour

l~

Sain t-Exu p~ry a vraimen t peu r jusq utau mamen t o~ i l sent 1a pre
~

sence riche de ses homlll s.

L' aventure inutile prend un sens tout a fait

diffe~€nt et 1e courage et 1a pl~nitude remplacent sa crainte.

.

Il depasse

8?

la roaladie de la terre,
hwmaine.

~le

typhus" qui est cette guerre, avec sa morale

Le Petit Prince aussi cherche sans succes dans les planetes du

geographe, du buveur, du roi, du businessman, et au vaniteux pour une
11 trouve seule~cnt l'egoisme et la solitude de ces

verite wniverselle.

hommes eloignes de la soci~t~ plUS par leurs attitudes que par leurs
Un accent de tristesse re~~lit l'oeuvre p~rce que le

situations isolees.

/

petit bonhomme tombe dans le desert de l'homme. Il rencontre Ie marchand
qui vend des pilules pour apaiser la soi! et pour sauver du temps.

Le

,

petit prince aimerait mieux marcher a une fontaine avec un ami.

Sur la

montagne i l erie:
Bonjour .... soyez mes amis, je suis seul ..•• (55)
,
et il entend seulement son echo. II cherche les ho~~sJ mais meme Ie ser
pent lui dit guIon est seul aussi chez les hommes.
,
,
Avec Vol de nuit on voit la lutte definitive contre l'inquietude.
/

L'effort de~espere' ce trouver un sens dans Ie metier apporte Ie nouvel
,

/

heroisme de l'epoque.

Le directeur ae la Compagnie ,Riviere , est l'homme

d'action par excellence.
otion morale.

C'est un livre de courage, de devoir, de form

\

Riviere aussi renonce aux. hommes. '(\lCiis ille fait seule

ment pour faire grandir l'homme et sa vie.

fiiviere est dur et nlaccepte

"
pas leg excuses meme du vieux mecanicien.

11 aime ses hommes mais il ne

~

peut pas prendre 1e temps de les connaitre.

/

Pour lui la liberte n'est

pas la fuite romantigue de 3ernis. mais plutot l'acceptation d'un devoir.
11 se rend compte de lt a
\

pe~

parle a la femme de Fabien.
I

de l'amour dOQestique sur l'homme Quand i1
11 y a quelque chose de plus signifiant, qui
\

I

delivre de la mort et fait lthomme eternel.
"

A"

J

~

11 est Ie prophete de l'en
'

;

,

ergie qui tache a transformer 1e materiel humain a une verite universelle
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par moyen du m~tier.

11 ne sait pas vraimenl ce que c'est que cette

verit~ mais il donne ~ ces hommes l'illusion qu'elle exist€

~uelque part.

-Je les sauve de la peur. Ce n'est pes lui que j'a~taquais.
c'est,
travers lui. cette resistance qui p~ralyse les hommes de
vant l'inconnu.~ (56)

a

-Et pourtant, 5i 1a vie humaine n'a pas de prix, nous agissions
toujours si queloue chose depassait, en valeur. 1a vie humaine .•.
mais quoi? L'action. melLe de construire un pont, brise des bonheurs
••• au nom de ouoi?
.
...
\
Ii existe peut etre quelque chose d'autre a sauver et de plus
durable; peut etre est-ce
sauver cette port-la de l'homme que
Riviere travaille. Sinon l'action ne se justifie point.~ (57)

a

/

Le metier devient une religion et les hommes se heurtent contre les
/

r

,

elements naturels comme ils n'etaient pas des obstacles fatals mais seu1e
"

..

ment des voiles cachant la verite.

Ils agissent selon le principe de

alraux qu'on meurt pour cela seul pour leque1 on peut vivre.

11 n'y a

pas ainsi d'heroisme physique parce que taus les aviateurs sont egaux de
vant Rivi~re at devant 1e devoir.

Faoien est pErtiU dans 1a tempete quand

il monte au-dessus des nuages vers la lumi~re.

Qu'il ne revient pas n'est

pas une tragedie extraordinaire parce "l.ll' i l accomplissai t son devoir na
turel. son devoir viril.
une

0 llali te'

commune

0

La responsaoilite" unit les hommes et leur donne

ui de'pas ~e la vie indi vidue1le.

L I echec de Ri vi~re

est vraiment une victoire parce qu'il l'engage encore plus for-tement dans
/

la lutte. C'est l'action et La responsabi1ite qui comptent seules. La
,
,
reponse de Saint-Exupery au desordre de l'apre~erre est 1a doctrine,
/

~

1a ~lourde victoire M de Rivi~re.
\

servira a l'avenir.

L'auteur ~ form~ les ~gles dont il se

Le message superficiel de Vol de nuit est duro

ffiaiS

au-dessous on voit Rivi~re qui rencontre le mystere de l'homme et essaie
/

de faire chaoue homme responsable de son tresor.
/

Le chef-d'oeuvre de poesie et de vision Terre des Hommes est Ie retour
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Ltaviateur est le proph~te humble oue d~couvre de nouveau la

a i'homme.

beaute de la terre.
l' Afrique.

"
II vole au-dessus des deserts
et les montagnes de

La nult tient beaucoup de:,.e'rils invisibles mais aussi beau

coup de purete dans Ie silence et dans la vue des :toiles.
I

I

.

desert ster.l1e, sans mouvement. sans vie,

SGnS

ectU

I1 voit 1e

pour supporter la vie.

II passe une nuit sur une sarte de plateau o~ aucun homme

Cela l'effraie.

n'a jamais marche."

11 n'a pas peur vraiment parce qu'il sent son engage

ment total dans son devoir.

11 commence ~ voir que son but veritable est

de preserver l'homu~ sur 1a terre ariUe.
avion sont disperse's et tellement petits.

.

est ainsi plus precieuse.

Leg hommes qu'il voit de son
La vie est fragile mais elle

11 joue avec la mort pour faire sa vie signi

ficante et aussi pour former de nouveaux

ch~

qui lient les hommes les

La plan~te doit ~tre enrichie de 1a pre'sence des hommes.

uns aux autres.

" reste le voyageur des cieux.
Saint-Exupery

II se rend compte, ce

pendant, de plus en plus, de son rapport ovec Ie monde.

Son avian est

seulerrent l'outil pour accomplir ses fonctions d'homme.

Sa vie et sa

/

~

",.....

/

vocation son liees et toutes les deux doivent etre liberees des qualites
superficielles.
entialiste.

11 5e rattache au monde dans une vision presque exist
~

/

Le devoir et 1a responsa,ilite lui donnent une unite avec

\

la planete et lui permet de se voir tout,entier.

Le devoir et les liens

"
crees
lui donnent plus de profondeur et plus de valeur.
/

et sa plenitude rentrent en hi.rmonie avec l'univers.
se rend compte que chaque acte engage l' humanite/.



"
Son integrite

Son ami Guillaumet

Quand son avion eChoue

dans la nei e des Andes i1 marche seulement pare e que sa femme 1 t attend
et parce que ses affaires seraient trop diffici1es ~ arranger s I il mouI'
ait.

,

I

/

"

~

Pour SainL- xuper7 la verite devient un but uans l'interet commun.
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,

11 doit non

seu1em~t

,

se perfectionner et trouver sa realite, mais aussi

il doit approfondir la conception de

l'hcrr~e.

Pour accomp1ir ses deux buts, sa vie nourrit un dialogue qui est
semblable ~ celui de Gide.
fondit l'essentiel

&U

Son inqui~tude devient un he~oisme qui appro

dehors et en dedans de lui-meme.

de solitude, Ie -berger des villages·.
~

11 est 1'aviateur

11 ne regrette pas qu'il peut pas

~

s'arreter quelquefois pour connaitre ces Villages.

11 trouve son chemin,
\

pas dans la position de grandes ¥illes, mais dans les jardins derriere la
I

maison.- et les orangers.

I

Pour lui la verite demeure dans une maison qui

unit la famille. pas dans la somme des maisons.

"

~

/

\.

Sa solitude est un royaume

a part qui enrichit sa vision de la verite exterieure de l'homme.

Le si-

,

/

lence des heures de vol lui apporte une idee de myatere dans 1a m&ison
qu'il passe.
/

privoise~

II ne peut jamais Ie savoir

par 1a famille.

la camarderie.

SGnS

arreter, sans devenir -ap

Le solitude rentre en dialogue avec l'amour et
/

De sa discipline de vol i1 developpe son respect de

ChatJue personne garde un secret oui est le caQeau pour un ami.

1·how~e.

Saint

Exup~ry cherche a de~ouvrir ces myst~res, et la richesse de 1a camaraderie
,
se montre dans le sourire spontane.
/

Son devoir est d'unir les hommes.

~insi

i1 se detache toujours apres

,
1e souper en commun au apres 1e jeu de cartes.

,

11 rentre dans son avian

/

avec courage apres avoir cree des liens avec des amis et il sent la res
/

La solitude et 1a camarderie soutiennent leur
,
On peut se demander a ce point 3i l'auteur part toujours

ponsibilite de revenir.
( 58)

dialogue.

,

/'

\.

parce qu'il sait Qu'il eprouvera une desillusion en connaissant a fond un
homme.

Cette pens:e est peut-etre plus applicable plus tard quand Saint

Exupe~y voit la faibless des Americains et des Francais devant la guerre.
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A ce moment dans Terre des hommes je pense qu'il accepte la parole de
Malraux qu'il est plus important de savoir ce qui unit les hommes que se
\

qui les differe.

sensi~le

Pour cet homme

/

l'amitie est une des choses des

.

plus riches de la vie.

Sa reserve naturel1e Ie

f~t

sentir vivement cette

fraternite sons en abuser par rester avec ses &mis pluslongtemps que le but
de sa visite demande.
I

Saint-~xupery

de l'homme,

/

\

est unique, cependant, dans sa presentation du mystere

Peut etre c'est parce qu'il ne cherche plus sa signification,

mais qu'il 1a possede et veut la pcrtager avec tous.

Au mains son amour

I

et son desir de revenir aux hOmEes forment une doctrine d'humanisme re
marquable

11 ressent 1e noeud de relations qui 1e lie aux

a~jourd'hui.
I

hommes.

\

La poesie de La nuit, les lumieres cui Itentourent, le silence

,

",

./

/

du desert lui montre la purete de 1 t univers.

11 sait Du'il est attache

\

a 1a terre, mais ce lien est plus un lien naturel qutune limite terrible.
·00 croit que l'homme est libre. On ne voit pas la corde qui
le rat tache au puits, cui le rattache, comme un coraon ombilical,
au ventre de la terre." (59)
Son humanisme est une vision cosmiques.
~

rendre l' hOfIlllJa sup reme su r la terre.

11 veut tout vain ere pour
.

Lui e t Frevo t marchen t pe rdus dans

'

\

C'est Ie mystere interieur, les liens d'amour, aui les font
I

marcher vers Ie s v raies pe rsonnes

p€ roue s

- leurs f arDi1les .

Le jec.ouin

qui leur offre de l'eau est Ie miracle humain qui leur apporte la vie.
aui les aide

a faire

connaissance qu"

encore un pas est Ie songe aui les lie au monde. la

y a quelque part leurs maisons.

/

Saint-Exupery reste

/

hQIDb1e paree que ses heros sont en fin du conte humainsj i1s peuvent
,

souffrir, ou mourir.

Ce

ais le sourire et l' ami tie donnent une grandeur

qui ne meurt pas avec Ithomme.

Vtauteur ne divinise pas l'homme.

11
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laisse Dieu dons son ciel et cherche dans les limites de Ia condition
humaine la justification de I'homme.

11 Ie trouve dans

l~

richesse in

dividuelle et dans la puissance quelquefois myst~rieuse de l'ame.
/

Selon

/

lui tous les hommes eprouve un appel de l'interieur de devenir grand et
\

/

de partager leurs qualites avec leurs freres.

C'est pourquoi Ie dern1er

paragraphe de Terre des hommes est s1 path~~ique et s1 emouvant.

,

Lee. re

fugies polonais crampes dans Ie train existent seulement et 1~ne peuvent
/

pas atteindre le puissance creatrice qui fait des

ho~es

dteux.

~Ce qui me tourmente, ce ne sont 01 creux, n1 ces bosses, ni
cette laideur. C'est un peu , dans chacun de ces hommes, Mozart
. '"
assasSlIIe.
/

Seul l'Esprit, s'il souffle sur la glaise, peut creer ItHomme."

(60)

/

L'heroisme devient de plus en plus humain avec Pilote de guerre,
,
Lettre a un otage. et Le Petit Prince. Dans Pilote de guerre SaintI

Exup~rY recouvre son sens'a la vie.

11 vainc Ia maladie et l'absurdite

de la guerra et remporte une victoire sur

S~

chair.

Les explosions de

canon autour de l'avion lui donne l'ivresse de la vie et lui apporte un
moment d'illumination psychologique.

Ce soot ces hommes qui luttent en
.I

semble qui sont la chose

~oortGnte.

pas Ie peril de la mort.

11 se rend

.I

compte de la valeur des actes qui depassent les langues.

Ses liens aux

/

hommes sont plus precieQX parce qu'il agit avec les hommes. pour eux, a
travers eQX, dans Ie grand devoir d'unir Ie monde.
/

La phrase de Terre des

/,

hommes a plus de verite a ce moment:
~ •..• qu'~imer ce n~est point nous regarder l'ua l'autre, mais
de regarder dans la meme direction." (61)
,
Il Y a un appel du destin dans chacun qui les lie a quelque chose de plus
/

grand qu'un individu.

La camaraderie lui donne de 1a plenitude et indique
\

1e mystere de I' Homme q u' i1 cherche a conserver.
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ftJ'ai besoin, pour etre, de participer. Je me nourris de
qualite des camarades, cette qUalite' qui s'ignore, parce qu'elle se
fout bien d'elle~-eme, et non par humilite. J'aime le Groupe 2/ 3
parce que j'en suis, qu'il 'aliruente, et que je contribue a l'al~
imenter. Chaque lie.n me donne un peu. plus le droit de ~'asseoir a
leur taDle, et de me toire avec eux. Ce droit-la s'achete tres cher.
Mai~ il vaut tres cher. Mon amour de Groupe n'a pas besoin de
s'enoncer. Ii n'est comp
que des liens. 11 est rna substance
meme Je suis du Groupe. ~t voila tout. (62)

se

"Et ce n'est pas aux seuls camarades que je me trouve lie.
C'est
travers eux a tout mon pays. L'amour., une fois ~ulil a
erme, pousse ties racines qui n'en finissent plus de-cro~tre. (63)

a

-11 faut commencer par le sacrifice, pour fonder Ifamour.
L'amour, ensuite, peut solliciter dfautres sacrifices, et les em
ployer
toutes les victoi±es. L'hamme doit toujours faire les
premiers pas. 11 doit n~itre avant d'exister." (64)

a

Le Petit Prince est 1e symbole cha

.

ant de l'humanisme et de l'heroisme

de Saint-Exup~ry. Le petit Garcon est peut-etre Jacques Bernis, peut-etre
1 t auteur lui-meme qui voH la terre des homn:es d 'une perception profonde

mais innocente.

Ce ou'il voit et ce qu'il eprouve deviennent pour lui
,
l'essence ineffayable de son experience. Camme Bemis, Ie petit prince

,

\

fuit la vonite feminine et les trd.vaux quotidiens de sa petite planet-e.
Comme tous les homroes il desire l'aventure et une certitude palpable ~ son
,
existence. Au commencement i l voit les vices des hommes des planetes

,

isolees.

,

11 cherchent la reponse aux complexites de sa vie - pautquoi

soigner sa nJse. comment empecher le mouton de manger la rose, pouTquoi

,
les roses ont-elles des epines?

Mais il 5e trouve seul au desert et seule

ent l'avi~teur qui est ~ussi tc~c; en paone a le temps de lui parler.
Et l'aviateur apprend du prince ce que c'est que l'essentiel de la vie.

,

L'auteur s'adresse a cet enfcnt qui seul peut voir et comprendre les choses
importantes.

Son hisLoire est une dtamour et de devoir.

jeunesse 11 de~rit la rose qui demande tant de lui.

""
Avec la grace
de

II raconte comment

i1 nettoyait les trois volcans tous les jours et coupait soigneusement les
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baobabs terribles

~vont
,

qu'ils puissent devinir trop grands.
.I

La discipline
/

et 1a responsabilite l'etouffaient un peu et i1 s'est en 81le.
/

Le renard cefinit pour lui le sentim€tlt confus de l'amour et de l'ap
privoisement.

L'amour commence por un ~lan de merveille, et apr~s vient
,

/

la desi11usionnement, et ensuite le.. connaissance que eet amour est, apres
tout, d'une valeur inestimable.

Dons le Jardin des roses le petit bon

homme se rend compte qui sa rose est unique pour lui parce qu'il 1 t aime.
.

/

11 cherche avec son coeur et trouve que le desert n'est plus vide parce
que son ami l'aviateur est 1~ quelque part.

L'aviateur auasi porte dans

sea bras un tre'sor qui est plus que le corps de l' enfant.
.I

accepte sa responsabilite et ainsi sa noblesse.
I'

I'

Le petit prince

11 ne perd pas 1e courage

••

de tout eprouve, malS II gagne de plus la connaissance de sa vie.
pent entoure sa cheville comme un anneau d 'or et il meurt.

Le ser

Lui non plus

ne peut pas :viter 1a condition humaine mais il a choisi sa mort ap;es
avo1r trouve'son sens
egalement

a la vie.

a 18 terre et

Ltanneau symbolise le lien qui Itattache

a sa p1an~ te.

Son esprit ne part pas de la terre

/

parce que dans son etoile il rira et son rire fera briller toutes les
:toiles pour l'aviateur qui Ie cannalt.

Sa mort a plus de signification

que celle de Bernis parce qu'il accepte la mort pour un plus grand devoir.
,
Meme si le prince accomp1it son but en trouvant 1e mystere d'un
homme et sa responsabilite, il y a un sentiment de tristesse qui domine
l'oeuvre.

C'est

co~~

' ) 0

;'

,

51 l'auteur, apres s'etre assure de la presence
./

mysterieuse de l'ho~me dans le 6esert aride, s'en va pour 18 regarder d'en
haut.

Est-ce

ue 1e petit prince

I

•

ev~te

/

les ropports plus etroits avec ce

monde de peur que bienLot il voie de l'impur~te. Saint-Exupery e~rit ce
,
livre dans une epoque de desespoir et d'indifference. L'interpretation
/

/

~
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optimiste aussi est possible.

Esl-ce que le petit prince revient a son

,

planete parce que 30n devoir

y

est et parce qu'il peut mieux servir les

hommes dans sa vie simple et naturelle?

I

Comme Saint-Exupery le petit

prince peut garder l'amour de toute l'humanite dans sa propre petite
/

~

~

,

Qu'on accepte 14 pensee optimiste au l'idee de desespair, on
ne peut pas manquer de voir l'humanisme total de Saint-Exup~ry. Le petit
prince voit qu'il y a quelque chose qui depasse 1a vie et 1a ~ort - ctest
.

,

/

la pOlgnee d'eau a 1a fontaine, 1e songe de son ami, sa roi que sa rose
est unique au monde.

Ce sont des liens invisibles et eternels.

Enfin le

petit prince meurt, et, plus que Jacques oernis qui meurt d'une violence
extraordinaire, i1 retourne avec un esprit de devoir ~ sa partie de 1a
terre des

ho~mes.

La Lettre ~ un otage est un autre appel ~ l'amitie et

a la

fraternit~

de preserver duo_ desastre les veleurs des hommes et la France qu' i1 aime.
11 faut aussi garder 1e respect de 1'ennemi qui est un homme et qui a lui
aussi une parcelle de 1a verit~ de l'Homme.
/

Clest le but qui compte seul
/

/

et on doit eviter la paresse qui permet aux methodes de nous separer.
Saint-Exupery est en Espagne avant leur guerre civile et il devient pri
sonnier d'un parti politiQue.

Les hororoes ne lui disent rien, mais un

d'entre eux ouvre un paquet de cigarettes, et Antoine le regarde avec in
teret.

Le sourire du g~rde d~truit 18 voile de langue et les deux hommes

se connaissent par leur desir commun de la chaleur hU1llaine.
L'humanisme qu'exprime llauteur est une theorie dualiste.

a une connaissance de 1'essentiel interieur.

Les liens

I

exterieurs menent

11 garde

toujours 1e dialogue qui 1e fait agir sans repos pour approfondir ces
liens et ainsi repandre 1e respect de 1'hororoe.
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~Le r~le de l'homme sur terre; c'est peut-etre de demontrer pos
sible ce que l'on croyait impossible. Son existence meme est un rude
paradoxe, de voir 1a planete de l' avian sea mineraux., ses alluvion 5 ,
ses oce~s, on ne croirait pas qu'il pUisse y germer ~uelque chose
d'aussi etrange que l'homme.~ (65)
I

11 decrit Ie paysage, ~is seu18~ent pour montr~r son ropport avec les
hommes.

Il n'est pas pantheiste vraiment.

/

tresor qui est

l'ho~me

11 respecte 1a terre pour son

et il respecte 1'homme

.

a travers

chaque individu.

L'esclave Bark, donne la liberte et de l'argent par les aviateurs, essaie
d'abord de doriller ce qutil a de lui~eme pour creer des liens.

,.

/

le sacrifice forme

SCi

noblesse et l' ami tie forme

Pour lui

5

a vraie liberte.

~D'abord cette libert:lui parut amere: elle lui decouvrait
quel po~nt i l manquait de liens avec le monde. 11 pos
sedait puisqu'il eteit libre, les biens essentiels, Ie droit de se
faire aimer, de marcher vers 1e Nord au le Sud et de gagner son pain
par son travail. A quai bon est argent .•••Alors qu'il eprouvait,
cow~e on eprouve une faim prafonde. Ie besoin dfetre un homme parmi
les hocnmes, lie aux ilOrr:n;es. II rentrerai t, demain, dans la misere
des siens, responsable de plus de vies que ses vieQX bras n'en 5aur
aient peut-etre nourrir. mais
i1 pesait ici son vrai poids.~ (66)
s~rtout

a

deja

C'est

a ce

point Qu'on voH la valeur de la COfl1JI!.ll.Oaute.

Dans Pilote de

guerre, Ithumanisme de l'auteur s'exprime dans la construction de 1a
Cathed rale dont chaque homme est une pierre.
I

I

speciale dan lfeglise.

Chaque pierre a une valeur

C'est le don de chaque richesse individuel qui

,.
forme 1a Cathedrale et c'est de cette oeuvre commune que l'homme trouve
sa plus grande ve~ite.

Saint-Exupery lutte pour Ie respect de l'individu,

pour 1a partie de grandeur dans chaque honune.
~En place d'affirmer les droits de l'Homme au travers des individus, nous avons COlT'w'Tl~nce de parler des droits de 1a Collectivite.
Nous avons vu s' introduire insensiblement une morale du Collect.if
oui neglige l'Homme. Cette morale expliquera clairement pourquoi
l'individu 5e doit se sacrifier
la Communaute. Elle n'expliquera
plus, sans artifices de langage, pourquoi une co~unaute se doit 5e
sacrifier pour /un seul homme. Pourquoi i1 est equitable Que mille
meurent pour delivrer un seul de la prison de l'injustice. Naus
peu. Et ce
nous en souvenons encore, mais nous ltoublions peu
t

/

a

a
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pendant c'eSL dans ce principe, qui nous distingue si clairement de
1a termitiere, Que reside, avant tout, notre grandeur.~ (57)

Saint-Exup~ry est non seulement un poete qui laue les valeurs d'hero
isme et d'humanisme mais il repond en termes definis aux menaces sociales

,
et totalitaires de nos jours.

Son petit livre de reportages Un Sens a la

vie decrit ses observations en Russie et en Espagne et ses pensees sur 1a
guerre.

11 voit ~taline oui pese sur les gens au Place Rouge et Qui ~teint
/

les feux createurs des individus.

I i se rend compte Qu'il n'y a pas vrai

ment de re"vo1ution parce que les hoomes restent les memes.

Lais il

y

a

un danger dans les va1eurs sovietiques qui desirent stabiliser 1'homIDe et
I

/

f orroe r llfle soc iete ega1e.

II croi t en l ' oeu vre comr;.;ne qui cons trui t 1a
/

/

grandeur totale de l'individu mais pas en la societe qui efface le visage
indi viduel.
~~ais il ne s'agit pas de sauver un te~te parmi les termites
de 1a termitiere, m&is une conscience, mais un empire dont l'import
ance ne se mesure point. Sous 1e crane etroit de ce mineur que des
madriers ant pris aU piege repose llfl monde. Des parents, des amis,
un foyer, 1a soupe chaude du sair, des chansons pour les jours de
fete, ces tendresses et des co1eres et peut-etre un elan social, un
grand ~ur universel. Comment mesurer l'homme~ Un geste d'homme
est une source eternel1e. (68)

La guerre est absurde mais lea attitudes des soldats sont lea choses qui
~

comptent.

/

II hait l'univers oui pense au proges materiel et aux fonctions

mecaniques.
.Ao

Jumais 1a machine pourra-t-elle remp1acer la sagesse, ltintui

tion, Ie reve humain.
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"JUst to be a l:ing Deans nothing:
o a i gdom tha t \.orth
II
•..ort paree qu"
on eri tn ce.

eOI!lpte de
du

ouvoir et

°

I'

re une

Ces deu...-v:
....

a

to

ui, I:lais
__ ir pour

est

pess~ste

que

et

~

dec"'denee lie

0.

11~rat1on dans

UD.e

exee qu'"

entir s

i. 1&

.. riT"lj

relSenee,
s~

t=-f.

[:2.'

.en

des

II

e -':. plu~ vj

condi tiol1. humaine.

&

B.a meule.

veut

e . su er.. . ·

i n { oticu
..

!:!ort.

que 1 a mort,

Il

Crort

11 c.b.erche sa

n

chain.

qui 1 tat

L;:!obaes6ion de 1a. mort abacurcit m8me

de 1& victo1xe SIll" 1& vie - Grabot.
....

, ./ .
aeSlr non

f~tles

._our sa

e

l!'l

mort qu'il cboisit 1ui-m~e.

/

Lea Joles de 1 .. decouverte

vi te epuiseea, parce qu til las aublient.

/

e pour

s~·t

aus i '

S

o~':'n~tion

les tre'sors: mat8'riels qu 'ils trouvent.

attache

ce

ro ee

5&:, nconq:uete.J1 de 1A mort est vraiment une antra.

tache

t

./

CUJ. ture

./
et: de.:,!
a e'" y,:e.r sa :t:'as:::ion :: ot:r 1

ee!'eUs

ve't

gue e t attra
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,.

e
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saiL que

e paree

r~
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,
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Le

0_.

_es se s rvent de

1
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at~r':'

ose

C

til

ntest pC.s pl:.roe

/

un tre

Ou::.._ding up

ie

(7

est se'

'act=-o

aude veu

it's t

TIs cherchent tm .. e.xemple

ns le trouve eBela.ve, aveugle, et

pouvait dire seulement arlen".

devenu presqu 'un animal. symbolise. 1

BOl1.t

'sebec

de Perken.

Gl-abot qui est

Dans 1& jtmgle

/

etouf':f'mte et pa.md les cris des. sauvages: 11 y a. seulanent quelques ra

yons de leurs torches qui annoncent masi sa mort.

Pel'ken pent crachar

sur la torture at quand. i l est blesse par Ie bambou, sa vie ne lui re
vient que camme une anbre.

Son dafi de 1& mort Ie .fait presque. 1n.d1g:ae'
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de 18. vie saine mals auasi ingigne du pouvoir divin.

n

prieonnier dans 1a socie'te' des hOIlBll.es.

eat encore

,

/

se detache peu a

par sa maladie mais i l rest&: sujet au.x loiX.l:mmaines-.
ier Claude reate avec lui

n

de 1a via

Le. jeune: aventur

par sa curioai tA de la mort..

/

pall

Ul'l

Feu

a peu leur

r \

Imi be deviant plus profonde: paree que' 1e jeune homme penetreo Ie sens'

1a vie.

de

Le risque apporte 1a lucidi ~ et lui montre ce qu' i l cl8Sire...

Hi 1 'un ni l ' autre sont encore des etres sociau:x.

Perken apprend ce

pendant qu lil ne pent posse-der que: oe qu lil aime.
La futilite.. . . de 180 mort de Perken garde Ie ton de pessimisme.

n

y a ne-anmoins quelques taches de lumiere qui preVoient une signification
possible dans 180 vie.

.u, Ie ciel, et la jungle
unite vague. n y a peut-e"tre- una sorte'

Perken meurt et Bon

semblent se conf'ohdre da:ns une

dJordl'e qui 1 'apports comme taus lea wtres. hamnes
1& mort.
tm.

a ce

n t'veau cammun de

e'tai t·,

Mais sa mort reste pour lui un llrien II parce que. sa vie

effort inutile vers ce moment qui est venu. sans. son aide.. des mains du

destin.

n

trou~enfi.n

une raison de viV1"e pour son v.1ll.age.

Hais i l
/

sa demand:e 5i cette raison de vivre est masi puissante que Ie defi
contre 1& mort at 18. souffr'ance.

La peine qui lui dit quill eat encore.

vi vmt ne lui rai t ni vai.ncre 1& mort rd. atteindre la veri ta' e"ternelle.

Claude commence

a sentir en lui-meme une

et i l renent pa.rm4. les hammes.

reaponsabili te~ envers lea -ntres.

Son retour bors des jungles lui donnent

plus d 'elucldltion cbms 1a nouvelle lumi~re: de 1a vie ensoleille que 1a
1 ucidi ~ tempor&1re. que Perken voi t lians sa mort.

()l

penta. ce poiE t

canpa.rer Perken et Fabien de Courtier sud., taus les deux cherchant nne
v(ri~- bors d'el1%I-IIlEbes.

Fabien veut

qwilip.e chose pour

justifier sa vie.

Perken avec volante at avec sang-froid vent ~fier la mort en dominant
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ses souffrances humaines:- par son esprit.

Ka.aaner dans Temps de mepris

nOllS donne une nouvelle conception du he'ros et de 1 'individu.
onnier d~ontre 1& victoire de 1 tespri t sur 1a matiere.

n

Le pris.

est Ie sym

bole de l'hcrmne gardant sa santi d 'esprit non se:ul.ament contre les- Nazis
qui sent cruels maia: anssi contre 1& tentation huma.ine de ~oudre l 1 ab

.

/

/

Kassner depasse 1 tatt

surde en ooni'ondant Ie reel avec 1 tima.g:tnation.
itude sadiste de ses. gardes.

Clest 1& msique qui Ie fait capa.ble de

n

re'gler seS' pensies et de sentir ses responsabili te's.

"
retablit
des

symphonies- dms son :1Jnagination pour ~vitar lea reves qui pourrdent
lui fai:re. perdre sa

~aisan

n

dans.. sa. petite 'cellule.

tinction entre> lui.~8me et llunivers.

Cleat 1& lutte contimlelle pour

1a lucidite" qui lui donne Ie courage contre
Cea deux. h~roB: - Kassner et son sens

n.

la. CODD.a.isaance de sa grandeur.

garde 1&.- dis

SA

peur.

a 18. vie -

donnent

veut que sa mort ait un sans et i l

travaille Bec toute sa Volante- interieure

a ce rot.

Les coups de roc::b.e

entre lee ce.llules eYeilJ.o:t en lui. une fiommifli puisSlDlce et
cammmian entre les prisonniers.

n

a l~hamme

riche

UJle

se relld cClUpte qu 'un hamme

a part

n t est pas un h<mne.

tin

est difficlle dtetre un hamne, mus pas plus de:
Ie deven1.r 1U\. approfondissant aa camnnmion qu'en cul.
tivant sa d.i.ff'erence. Celui-ci nourrlt avec mtmt de
puis Slmce- que celui-1 ~ ce qui fait un hamm& huma.:i.n, qui.
le-_ fait ca.pable de se o.epasser, de creer, d I inventer au
de se realiser. 11
(75)

La noireeur de sa cellul-e eat en contraate

ave::a la lum.i~re de son

esprit at avec Ia ferveur de Bon amour f'raternel..

n

se rend canpte

quill est nourri par la socie'ti et U faut ainsi revenir l'aider.
,.
fUit la prison dans un avion.

un but ccmmrun.

n

n

eprouve avec l'aviateur seulement

nta pas encore 1 I amour

voi t chez: Saint-Exup6ry.

n

etouffant de Itl::n.Imanite qu'on

n regarde la terre immense et U voi t seule

ment les tache8- de sang, de souffrance, et de brutali te.

Un nu.age de

tempete.les separe de 18. terre. mai.a Us descendent sachant que la

quete de 18. terre est un devoir a:acr~.
de certaines gena.

pense qu' elle

etait

COJ!

TIs ont des liens 1nuiolables ~

Kassner retrouve sa femme et comme Saint.-&mpe"ry i l
vraiment celle qui ~ta1t perdue.

La prison

&

forme

/ "
son h eroJ.SlD.a
et son sens :individuel de la- liberteJ qui consiste en la

n

manipulation de son sort.

sort dans les ruea et taus les magasins

lui sourient parce que Bes yeux sont ouverts a l'huma:oi te' at U a be

soin de la fra:ternite pour ~tre un homme.
chef-d f oeuvre qui i l lumi.Jle

La Condition

}inmaine

est un

1 f hlmumi 1:£ d 'une ae'rie de visiOlls intense s.
J

D1..fferent de La Voie royale et do Temps du meprls qui montrent seuJ.e

lnen.t un drame au une n;ponse, cette oeuvre est lme veri tahle trage'die
moderne qui

r6unit beaucoup

de t.b8nes et beaucoup d'hommes.

est un eJq)ose du destin de l'hamne qui eat la souffrance.

Le livre

n

ne pent

pas avoir une reconciliation entre Ie cycle de l'univers de 1s. mort et
de 1a aaisaance d 'un

cOte.

cOte et 1e dBsir de 1 'homme d retre dieu de 1 1 sutre

Ce disir d retre dieu est una volante qui

l'hcmune peut re.rement vivre avec sa fatuite.

d8trtrl. t 8. I' int6rieur.
n faut ou 1 teviter au

mourir pour 1a chose 1fUi peut justifier cette vie.
qu 'un homme clans un mende hmnain.

n

desire etre plus

Chaque hamme sout.f're parce qu tll pense,

e:b 1 fide"e de son destin apports 1 '1nqui~tude et Ie d6sespoir.

'"
tion 1itterai.re de Malraux: et Ie de-vel.oppanent
des
,/

"

tht!llIl9S

L tevolu

de l'amour, de

1a fratermi te"J de 1& sou.f'f:roance, et de 1& mort sa montrent dillS les
personnages puissants qu' i l ~e.
ChIen est Ifexanple parfait de l'angoisse humaine.

indi vidu jusqu I~ 1 a fin.

n

reate-un

M'EIIl8 s-Ill tue pour una C8Use aociale 11 est

seul parce que raisons sont di.ff~rentes-.

n est Ie jetme heros de 1 tab
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surde qui croi t que 11 action seule peut

n

re'sow dre 1 t inquietude.

eesds d 'atteindre Ie salut par son chant de la sou.t"fr~ce. Le vide
qu lil eprouve dans l'univers qui B 'echappe de lui est rempl1 de l

ture et de l'ind1fference.

'

aven

La mort a pour lui une fascination et une

exal. tation qui servant de refuge contre Ulle vie intolerable.

Seulement

1a revol te et la mort peuvent lui donner une Si~nif'acation. Les senti

. ,

,

menta violents qui forment sa VJ..e menent naturellement a sa. mort.

est seul 'O!iSme. dans 1a lutte commune.

n

a

tue un

Ghlen

hamme pour ae delivrer

de 1& prison l:rum.aine et pour exercer ses JDUvoirs de juga indi viduel.

Hors de lie-tat hum.ain 11 va. a sa mort pour gagner sa li'c8.rU finale an
prix- du plus grand sacrifice.

Mais i l reste sans liberte', sans plemtude,
....

sans jus ti fi cction so clale •

Sa mort, comme Ie problem.e du suicide- de

Camus, est una acceptation de sa fatali U;.

n

,/
surde, de son desir
d f e'" tre dieu.

n

est Ie victime de I 'ab

"" te pSE 1 t aspect humain de 1&
n 'evi

soui'france et son sacr&fice ne lui dispense pas de 1& terreur.

Sa mort

ne construi t ni Ie dieu de la paix ni Ie dieu du mal parce que. persODDe
ne change
BQUS

4 cause de son acta.

n

n 1e8t plus humain qu.and 11 Be jette

la voi tore de Qliang Kai-Ghek parce qu 1il se tue seulement palr

l' action et parce quill profane I' bumani

te

en repondant

a ses

aspirations.

Ud8noniaques ll •
CLappique ausst:.repond

8. 1 1abaurde

avee. desespoir.

.Au lieu d Iem

braBser l'actioo comme fait ChIen, i.1 tache de fuir 1a condition humaine.

n

e"vi te

1 a Il.oirceur in terieure pour un mamen t d Iextase •

)

"

Mebl.e s Ii l cede
J

,

a 1 I illusion de 18 delivrance, 11 revient rapidement mx tenebres parce

est
qu 'il... enchain.e lui aussi

a la mort.

Son refuge- est le. mythomanie, la

tendence de se fa.i.re ce qu lil n lest pas a.f'i.n de sortir de sa chair
humaine.

C' est lui qui di t que Ie. chose 1 a plus- profonde dans l ' hamme
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n

es:t 1& chose qui Ie fait rarement agir.

se'spoir.

n

nie 1& souffrance et Ie

d&

se donne une image fEnlBse de son de sUn at i l o~i t a I l tip

pel. se"duisant de 1& balle ~ 1& Maison de jeu.

ence et de 1& richesse et de 1& paumte.

Dana ce jeu i l nie 1 l exist

La balle tourne de plus en

'\

plus, le men ant a 1& profondeur du ~sillusionneme.nt. Son moment de 11
bl3ration est celui. dont i l

n

sa vie et celle de Kyo.

~viter 1& trag6'die.

n

S6

sert pour Ie jeu supplementa.ire qui perd

n I averti t pas Kyo ~ temps, pour qu I i l puisae

ne va. pas 1J:mnediateInent

IiIU

bateau qui peut le

Son 8'chec est peuWtre plus grand que

sBUver de cette ville chaotique.
calm de Chien parce qu'll tient

A 1& main

.finitivement 1a vie d1un autre.

n

deux deatins et i l perd ~

m~pr1se Ilhomme au point qu til de
/

vient seulement une e'caille de sensations superficielles.

Sa degradation

le fait mains qu t lnIl18jn parce que- quand il met un costume de marin, i l
croft qu 'il est ainsi un homme nouveau.

L teurop6"en Ferra!. &ussi ata.v

mC8 dans 1 taction pour atteindre Ie pouvo1r qui Ie fera divin.
&i.e de se pos~der

III

n

prix de Ilbmniliation des autres.

ness

ne se donne

pas enti~rement au.x hommes qu lil domine, mais 11 d6s1re 1es conna1tre

canpletement per san intell!gence.
et lui..meme.

Son action 811ss! outrage les sutres

,

Malr8l1X presente cas trois personnages pour montrer des
\.

reponses pClssibles mus inutiles a 1& condition lmmaine.

.blent ~ ...,.Gl.811de at .. Perken de La Voie roNe.

Us ressem

Les personnages qui suivent

sont bien plus d~veloppe'a et plus complexes.
Le vieux Gisors vit pour Ie passe.

n

se rend compte qu lil nlY' a

nulle digni te qui ne sci t pas base sur 1& aouff'rance.

,

Le temps: passe a.

travers lui et 1e fait par:t1e des courants de 1 IuniV'ers, parce qua SOD
opitDll est, d 'un point de vue, son refuge des evenements poignantefl de 1a
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vie.

La vision vague que ere'e llopimn unit lla.ctivita' des bumains, Ie

calme de la nature, 1& mort, et ls. souf'france.
et sa. connaiasance de ses fs.tali tes.

D. fui t masi son eBsence

MUs i l est digne de notre attentiOn

parce qu I i l a ~cu en tou.re'" d' angoiase et i1 reate Ie confident de plus
leurs personnages.

Ainsi i l exprime

1~es hum&ins qu' 11 observe.

d lune sagasse orientale les prob

Gisors est Ie porte-par1>lle..d tune partie de

1& phllosophie de l-lalraux, cette partie qui nie 1& pDssibili te' d 'une
evasion complete de 1& vie et 1 I acceptation indi.fferente de 1 'absurdite.

n

di t que chs.cun

1l'eU t

1 '1mm.ortal i

te'

e t que chaom aai 8i t 1a re'volutioD

comme 180 seule mani~re d I a t'te indre Is. digni tE(, ou de se posse-dar au mClll
ant de 1& mort.

n

peut plus endurer.

di t qu 'on meurt pour justifier un destin qu 'an

De

Ap~s 1& mort de Kyo, Gisors. n's. plus de liens avec

1lhummi~ parce que sa seule vie active ltait ~ travers son IDs.
Avec Katov on voi t 1 I expression pure de la fratermi te et do.
sacn.fi.ce.

Le comble de l'histoire a lieu pendant la ml.it.

Les pris

on:oiers attende:nt la mort dans les wagons de trains brUlants.

n y

a

du silence dans l'acte ca1Jne de Katov qui dorme sa Beule capsule de
CyaDU.re

aux deux hommes cra:1ntifs.

n

partage tout en leur donnant 1&

puissance de mourir avec d1gni t&, de mourir ave c 8n6rgie.
du courage davant sa mort af:freuse.
i l meurt dans 11 acta d I amour.

s' assure

D'une sign1t'1ca.tion plua profonde

Son action est efficaee et digne parce

quill 1a fait avec 1 tattitude de l'h~ humain.

dans un perfectionnement individuel.
de sa mort.

n

La fra:ternite satis.fait

D. d£passe l'action

L 'amour lui donne un sens au-d.essus

a. sa volonte

iDt6rieure de puissance

divine parce qu'il ?>te llhumiliation de la mort de ses cornpagftons.

Q:mIme

1& fiamme brulante qui illumine 1e del de temps en temps, K&tov attaint

1"16
sans mots 1a communion bumaine qui donne des rayons brillants au destin

de 1 l bamme.

May est 1e ~bale de I I amour.

Pour elle la souffrance peut avoir
\

\

n

un sens seulement qusnd elle ne mane pas a 1& mort.
goisse nous ram~ a 1& vie et enrichisse 1 I amour.
puissance de I' amour qui 1e fal t
d ' ail8er les autres.
/

libertes.

Kyo at

~

n

8 ' accepter

.faut que 1 lan_

May donne

1ui~eme

,
&

Kyo Ia

et t8.cher enBUi te

Ca1mne 1a fraternite', 1 I amour est 1'UIli~· de deux

n 'y a pas d 'escl.ava.ge ccrmne Ferral impose aux autres.

" d 'un autre seulement ce qu 'on change.
savent qu 'on possede

La lien d'amour est QUssi puissant que 1e destin parce que May aime Kyo

pour ce qu I il. e 8 t sans 1 e juger, pa.s pour ce qu I U .fs.1 t.

.es est au-dessus de la clJa.i..r.
donnant

L 'union des

Kyo d£passe la liberte' de l ' amour en

aMay une permission sexuelle qui ntetait pas a lui de donner.

Cette permission les separent pour un temps.

L langoisse qu leprouTe.

Kyo est comme celle de la mort.
./

Kyo est V7'8.im.ent 1e heros de llhistoi.re.
de KatoT et 1& sagesse de SOil ~re.

compte des liIni tea de 1a. fraterni

te

la
fratemi te'

n parta.ge

Son courage d 'esprit se rend

n

at de I' amour.

accepte sa vie

et cherche une signification pour laquelle 11 pourra mourir.
Kassner i l garde sa luciditA.

Camne

Son action lui donne une discipline.

Son plus grand but est d t accepter le~.f1 que Ie cami tk de Hankolir lui
donne en lui ref'us8l1t de 1 'aide.
1 'action et :U peut se lier

.l

Sa conviction et sa certitude d6passent

ceux pour lesquels i l Intte.

n

n.e se

perd pas dans une action iImtile at :U ne trahi t pas leB autres pour sa
volon~

intarieure.

Selon les limites de

/

l'buma.il~te

i l 1utte pour un

Bens common et une dignite que donne UDe valeur et ~ sa vie et

a sa mort.
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n

:voit dans 1 'hamme

llDe

dignite capable dtam~1orer l l erreur.

~raux ~b1.e

demander 1 'effort et pas la perfection:
ttvalue world for its warm contact and 1n:mediate activity
to however a state of personal ecs:taay that is bought
at the price of isolation. II
(76)
L 'action de Kyo vient d 'un courage et d tune lucidi ~ in Mrieure.

cou.ra.8e et

1 'intelligence fait de lui

UD

Le

Mros id~al.

Dans Les Noxen. de I' Altenburg Malraux. d~veloppe sa pens~e en
ajoutant une theorie de 1 'histoire hurnaine au courage et ~ l'intelli
gence.

La lutte cette rois a lieu seulement dana 1& conscienCe d'un

hamne c<J!1DD1n.

Le con.fli t ne perd pas d' intensi ~, neBmno1ns, parce

que .Malraux se sert encore des images de contraate.

La comparaison de

1 'Orient para5seux avec sa presence de 1a fataliU; et 1 1 .Ebrope qui com

,

\

"

mence a respecter au a regarder Ie mystere humain.nouB donne encore une
vision de lumiere et de noi..rcetlr.

Les grands noyers se chauffent au
/

solell tandis que Wal tar at sas mis di:scutent une definition absolue
du mys~re de l'hornme dans les chambres. de la bibl.ioth~que d tAl ten ror g.

Vincent Berger l'aventurier revient de la 1\.1rquie.
gens saluent Vincent Ie grand soldat et l'hamme du maude.

Taus les'
Mais ap~s

alE ans de voir les Tnlques qui se battent sans convictions et sans

ite,

11 revient en EUrope at 8'~erve1l1e de la pu.n(te' qu'll n'avait

jsmais apercue.

n

ver

Malraux aussi est revenu

A sa France

de cette mani~re.

trouve que llusine et les fEllIllles sans voiles soot des marques d 'una

vie active et n;elle.

ment llessen.t1el.

~e Ie ~re de Vincent se 8U.icide n'est pas vrai

C'est 1 'action positive at la resolution t pas la

cause ni 1& ~thode qui compte.

Le vieWt Dietrich reate pour Vincent
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dans les limites de 1. conditionhmn.si.De parce qulil choiairait la mElme
vie enoore Bill pouvai t.

L lessentiel de I' hamne est ce qu t 11 cache et

ce CUll il fai. t.

"Le plus grand mystere n lest pas que nOllB sayans' jete'S
au hasard entre la· profusion de 1& matiere et celle des
astres; c lest que d.8ns oette prison, nous t1ron.s de
nous-m~es. des images assez.. puissantes: pour mer notre
nlant. n
(77)
Aprea: son aventl.u'e Vincent sa! t que c I es-t 1a mysterieUft liberte"
l:mm.aine, cette conscience de sa condition, qui fait la dignita de 1 'harmne.

D. transforme son exp{rience en conS:Cience at 11 eaaale J comma Ie ~ros

mod.erne, de devenir membre psychologique de se cul ture euro~e.
repond

a 1 tappel

n

de 18. vie mais 11 volt que mame la foi est ta~ de

/

1 'absurd1te du destin.

D. se damande 5i 1s. notion de 1 tha:D:ne a un sena.

La religion n1explique pas 1& civilisation cosmique parce que quand on

est

d6J..ivre de 1&

prison do. monde on trouve seulem.ent 1a mort.

Son

cousin Wa.l ter et 1 taventurier MOllberg tachent de definir 1 l essence de
1 thomme \

travers. 1 thistoire.

MOllberg trouve 1me seule definition im

possible et II br'I1l.e sea manuscripts de tIllhamme de contiJ:nrl~" au
~eaert.

res intellec.tue1s au collOCfUe d tAl te.nburg veulent dSgager Ilhcamne

eternal.
"I. Iar-tiate peut ~tablir 1 'identite stamelle de 1 1hClDllle
avec lui-m1!ne, pour deIivrer 1 thamme de llespace du temps
et de la mort. n
(78)

Us n1arrivent pas

'a una d~fini.tion.

Walter et Vincent sont ~ de

l l aventure de Nietl:sche qui donne soh poeme tragique dans 1 t o bscur1te'
/
'
d'un train dtetrangerlf:
revenant chez: eux apres
un long voyage.

Walter c'est Ie sentiment e'ternel de la.. vie.

Pour

Pour Vincent, ce chant
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du monde est 1a

reponse

inc1ividuelle qui Mpasse 18. mortali teo

Vincent

_I

, ~

pense a ce chant at a 1a. morale que Kassner a trouvee dana sa prison et

n

les applique

pe"'rieDce.
DOllS

aide

a 1a

vie quotidienne.

n

m&1ange la col ture et 1 lex_

La culture Dlenseigne que 1 'hamme cul ti V:, mala 1 'experience

a conna1tre 1 homme et ne jamais etre surpris par lui.
1

"Una id&e nly naissait jamaia d'un fait, mais d1une
autre id6e. n
(?9)

L 'liIDlour, 1a lutte, la vo1on~, et 1'a.rt qui de'sire 1 tabsolue devie.nnent
Ie sacrifice, 1 t engagemen t. et~ 1a fraterni W.
Vincent cherche son mys~re. dans 1& psyeho1ogie qui montre 1e
d~on fatal inte'rieur.

crest ce mystere qui oppose 1e n.6'ant, qui. con
Ce ~vol te inte'rleure

tinue Ie dialogue de 1a 1umiere et de 1a aoirceur.

De peut pas se fier ~ une ~.fi.nition esth~t1que absolue qui ponrrai t

pe'tr1.fier 1a liberte de 1 1harlne.

Le secret dans 1 I homme, 1'aspect qui

Ie rend e'ternel est son aptitude de mettre toujours en question 1e monde
qui 1 tentoure.
fait

La seul art pent-~ tme repre'sentation de 1a fatali t$

que 1'homrne capable de 1a poss'der.

Mais oette repre'sent.ation doit cha:c,..

ger parae que cbaque civilisation est di.f.fc!rente et chqu.e 'poque est

nouvelle.

Les pays d1ffefents: engagent des parties. diverses de l'bomme.

On doit atinU;resser ~ 1 thC2llIlle en ce qui le fait hamme, et ai..nsi ce qui

Ie fait digne de notre anour.

Vincent Berger regarde les grands: noyers

de 1 1Al ten1nrg qui prennent leur :force de la terre, qui sa forment at

,

"

La 1umiere de 1& terre et

la vie p~Bente sont les:. vrais miracles.

Pour ViDcent la societe des:

poussent, laissant des cercl.es de progres.

hommes doit trouver

toujours de nouveau.

S/1

uourriture de 1& terre et doit se ~er ell~

n

",

semble equilibrer les forces ennem.ies dn
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mys~re et dIl des-tin

a 1 t1D:t~rieur de I

un sens a chaque moment.

l

hamme.

La vie continue avec

Dietrich Berger donne la lacon de la vie
.J

a son

fils par la volonte' de terminer Ia sienna et de vaincre son destin.
Mall"BllX continue

a rejetter-la solution

encore, n~anmoiDs, ce qui sigoifie

name- clivin'l

chr~tienne.

de 1 thomme.

n

n

cberche
lutts

pour la dign1~ de I l homme tit sa liberte des chases mate'rielles.

Sa

philosophie d'art cMfend la li'oerte' de I t artiste qui continue cette lutta
de ludell ~ et de cr6ation.

nr. ' hiatoire de I tart tout entier quand elle est eelle
<in genie devra.:it 8tre une hiatoire de Ia ~livrance.
Car l l histoire ~nte de transfo:rmer Ie destin en con
science at l ' art de Ie transformer en Ii berte. n
(80)
L I art doi~
absolue.

e'v1 ter

n

de ~re avec la re'ali t6 et donner une s1gni!1ca.tion

faut donner une reponse qui mantra une image conc~te em

chaos et qui. donne un rapport entre 1 'homme, son existence, et 1e Bens
trans.cendental qu'l1 d.e"'sire.

Cette. reponse. est une liOO'ration dans 1&

repre'sentation de 1a ve'rite'.
"La dicouverte de 1 tart, comme toute conversion, est 1a
ropture d lune relation ant6rieure entre 1 thcmme et Ie
monde •••

Tout art est la mise-en question de 1 thamme par ses :fom.es
successives, 8i longtemps qu lil ne concevra pas une pemanence
d'hamme •••
(81)

,

La condition tragi que Bans D.ieu apports 1& tenta.t1on d I aspirer a
deven1r un d1eu~

Ce d€six est hars des pouvoixs de 1 1 e'tat hmna 1 n et

a1nsi d£truit 1a qual.ita" d'hamne.

Mais i1 rant respecter le

mys~re de'

Ilhcmne qui sent sa condition, qui pent ~er sa grandeur et sa liber~
qui enrichi t son amour :fraternel selon 1es l1mitea de son pouvoir.

nlest pas un dieu et i l

De

L Ihcimne

peut pas 1 Were, mais 11 a la vocation e'te~
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nelle de respecter 1e m.eilleur du present et lutter pour 1 tavenir.
lotalraux. d6veloppe son 6tbique et son esmt.ique pour M1rouvrir

l'essence de 1'homme.

n

essaie d I abord de tDouver 1e sans

a 1a m9rt

at era! t enfin que ce que donne 1e sens ~a 1a vie 1e GonDe anssi a 1a

mort.

L tindividu at 1a soc1e'te'" ont leur rapport avec 1 1univers.

Ses

1oyaut$s po1i tiquea et sociales ont 1e wt d' apporter une nouvelle vie
.fertile a" l'hamme.

Les valeurs de courage, d'intelligence, at 1a

conception 1ucide de 1 'artiste doivent justifier 1a souffrance et
~ucider 1a vie.

CliAPITRE VIII

ALBERT CAMUS ET LE PROILEME DE L 'ABSJRDE

t

,.,

""\

/'

t, oeuvre de Csnus est naturellem.ent une reponse a 1 tepoque per
/

due qui a besoiD d tune ethique efficace.

Sa vie suBsL.influence

pr~

:tondem-ent non seulement Is. mise-en-scene de ses romans J maia &Ussi aa
passion pour vivre.

Algerie.

/

Al bert Camus est ne en 191.3 d tune famille pauvre en

'"

Sa jeunesse de pwvrete/ et de joies humblea lui donne une per

n.

ception int.i.Jne de 111. cluse ouvriere.
fausses de la bourgeoisie.

Sa philosophie est done una vision et un

~clairciBsement de Is. vie quotidienne.

mama

davant sa.

humains.

mere

voit la vie. sans lea valaura

La jeune Camus se rend compte,

silencieuse J de la valeur de 1 'amour at des liens

Son ~otion et sa vue intuitive dn monde viendront toujours

avant sa justi.fication intellectuelle.

Son respect et sa foi dans: 1 'in

d1vidu seront d 'un plus haut rang qu.e sa participation dans une cause
qui obscurcit Ill. ~al1te da Ill. situation ou la Qignite'de Ilhomme.

L 'Algerie est Ie pqs qui lui donne ses passions bien definies.
/

/

La

/

purete dll soleil brulant, les plagea etendues, lea eswt.. fiooides et
raffraich1ssantea lui montrent Is. beante amouvante de Ill. vie.

" les gens vont et viennent
traste sont les grandes v:I..lleS' au

E)J. C~

SallS

une

atmosphere etouf.fante qui marqu& l l urgence et les id.eE'is peu claires des
hommes tounnente"s.

Les grandes lignes qui aeparent 1a lumie're et 1a

noirceur J 180 nature ouverte et la ville 11mi~e des hommes, la aplendeur
et 1a prison, deviennent des syJIlOOle::l' de ls. vision du monde de Camus.
se gue'ri t de 1 a inberculose en. Afrique comme Gide.
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QJ.and U nage d4ip18

n

12,3

1 10cean, i l sent la purification de son corps physique et la beaute' que
la nature offre ~ tous les hammes.

n

d~ve1oppe et le corps at 1 'esprit.

Mane s1 son avenir est incertain

se jouit d'etre un homme at

Be

a

cause de sa sante, i l se sent libre d 1 ailneE:.l l essence miraculeux ch.1 IDCIllent.
Sa passion pour la vie at sa vision sensible de ls. condition humai.ne

,
l'inspirent a ecrire.
;'

Ses id6es de 1 I art viennent de beaucoup d'influences.
SaIlS ~ r

Camus croit quA 1 I artiste doit voir Ie monde

n

de partici.per.

est un hamme avant tout, mais i1 se rend compte que son devoir et son

talent doivent aider
atu.re.

Et de plus

a retablir l'e'qullibre

entre 1 1 acUon et 161 litte""r

important, chaque hamme doi t ecl.aircl.r 1a vraie condi

tion de 1e. vie et aider

a precipiter 1a 1utte pour 1&

naissance de sa position Ie

n

D'abord

mene a transfom.er

voit 1e rOle de 1 tarti5te qui

cree

dignite~

La. con

Bon ~r1ence en art.

llordre pour l'univers et qui donne

une nouvelle eD.EU-gie pour 11 art de vi vre.

n

faut carriger la creation

en choissant de a., limi tea, en regardant des images qui il.luminent 1&

position de l'hamme.

La valeur de 1 I art eat dans son respect pour Ie.

justice, 1&. libe~, et 1 1 integrite de l'auteur..

L 'existence m~e de

1 I art nie et 1 'acceptation et 1& aegation totale de Ilunivers.

n

cherche, 1& dest.inee humaine sans s'tengager, mais avec de 1e. compassion
et de 1&

real 1 tee

L 'e.rtiate ag! t de sa profonde paasion mala 11 la

balance' d tune fame esthetique.

C2laque fame est unique dans ses:

images et Bes symbol est et ainBi cbacune'reste en accord avec le sans

,.
/
Malgre: 1a

individual du thEme.

/.

/'

grande variate de style

Cannls apprend de Gide 1& valeur de 1a disoipl:ille..

dana~

ces: romans:,

Bon art est un me:..

124
/

",

lange de 1a pu.rete

DUe

des Oreca dana un.e situation mode1'ne at de 1 lin

n

nuance des philosophies modernes..

se sert BOUvent du voeaMaire

erlstential.1ste, ma1s U refuse beaucoup dtidees- l.ntelleetuelles:'_ Ses
aefinit10ns es-tbetiques et e.tbiques sont campl'eteIn.ent les sieImes..

Sa

~£"
probi te/ artiatique indique une fldali l/e:fondamantale a 1a JUBtice et a

1a

/ "te';•

ver~

Peut.-e"tre plus que les autres grands" ecrivains, Camus se: rend
compte de 1a crise intel1ectuelle et

pr~tique

omene d'une histo1re en tre:naltion.

La ~s&grE\gation de 1& 8oci~te" vient,

de notre tempa - 1e. phen

de 1& conacience sociale du groupe industriel, de 1 tid.6"ologie politique.

Ni DLeu ni lea vieilles valeurs
ment de cas grandes forces.

De

peuvent ssuver 1 1 homme de l'avilisse

L 'histoire d I auj ourd l}mi n t a plus de 1a

violence sanglante des guerres mondiales.
viendra seulement

Une signification e:ff1cace

de l'elucidation de 1a vie de travail courant.

Ains1

1e h6rolsme presque mys.t1que de Malraux et llihde"al rigou.reu;x: de 18 B8Sis

tance de Sartre De Bent plus des iD~rpretations convena.bl.es

tion au

a Ilhomme ccmrmm de lli.ge..

a1a s1 tua

Camus ne trouve pas d1espoir dana 1es

mouvements sociaux au politli:ques qui souvent perdent 1 thamne.

n

accepte

qu'\JD homme peut mourir pour una cause, mais 1a cause dolt avoir una va..

!!A

leur humaine.

Les- he':ros de La Peste BOnt done opposes- aux h6ros de

Vo1e ronJ.e.

L 'auteur s 'attache au COIIIIIIUDisme en croyant que cette

1deo1ogie offrira 8UX hamnes- un moyen pos1 tif de :refuge du .fas:cilDe.

n

rejette cett& "religion" bientZt pares qu til voi t 1e grand projet revol
utionnaire et 1e ~termini.sme qui de'truis8Ilt l'i.Dd1vidu.

son e'thique i.ndi.viduelle d tune profonde amotion humaniste.

CIiImus devel.oppe

Ses: arguments
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intellec-wels manquent souvent de raison at de logique, mus Ie sentiJnent

fondsmental eat pur.

camus
so cl aux.

lutte contra les maux naturels et surtout contra les

m~

Toutes les forces plus grandes que l'hcmne, telles que 1es.

roreaucraties ou les gouvernaments- tyramriques, sant mauvaiees.

Ces

maux- Bont des BYJIlboles de 1a question de l'injustice, de Is. mort, et de
1& vie, dana une 6'poque qui rejette 18. consolation divine sana. accepter

la condamnation de l'hamme.

et incomprehensible.

Calms sa trouve done devant una vie co:mple:xe

La position temporelle de l'homme dans un univers.

qui marcbe dans un rythme indi.tf'ren.t semble absurde.
de lien entre l'individu et 1e destin.

n n.e

voi t pas

L 'homme cMpouille de ses h~

i tudes. et de son masque social est 1ncamp~ensible

a luioolllatle.

tout est a.b8urde - la souffrance, 1 'existence, et la mort.

Ainsi

Plusieurs

hommes n8 semblent pas s'enrich1r 1 'un 118l1tre pa.ree qu'lls ne sa connaissent
pas et ne se respectent pas sous Ie m&a:!ue d 'bypoer1sie de Is. soci6t.e'.

Camus se donne Ie rOle de ~ tel" contre la mort et de re'tablir Is.
8olidari~ entre 1 'essence huma.:i..ne temporaire at 1s. beaut£' de 1 'u:ni..vera.

En heame rlaliste Camus voi t que 1e monde est iei et on ne pent pas
st(chapper.

n

va plus loin que Malr8llX par eBsa.yer d'umr llindivid1.1 et
,/ ,

"

(83)

sa soufirance tragique et limitee a 1 'univers indi.£ferent.
qu'll sent 1a camplexi~ buma.:ine des sa jeunesse, il sent

existence r6sonnante qui 1 'inspire
comprend pas.

811881

p

arce

son

a une admiration du mys~re qu'll ne

Mais IlhOlIlIne peut sentir 1a joie et 1a richeS'S&. de 1a vie

seu.lement quand i l est libra des valeurs sociales qui es.chent sa vision
et qui affaihlissent sa. sensibilite:
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Le prob1~e de l l absurde et 1e commencement de 1 "thique de
1 'auteur est visible surtout daIla La MYthe de SiSYphe.

qui ne trouve pas Ie aeB.S logique

a Is. vie.

loll religion au "a un mythe phllosophique.
parce qu 'elle reste un mystere.
A

n

el de la vie elle-meme.

tion, ni dimS la

pensee,

n

vie ne peut pas

vivre.

etre

De

n

n 'y a pas d'evasion

a

Peu~tre Is. vie a 1D1e valeur

t'aut ai.D.si cIS'gager un sens irrationn-

n 'y a pas de certi tude absolue, ni dans 11 &0
Camus reste. s,to'ique quand i l

ni dans un Di.eu.

annonce que Ie monde n I est pas fei t
nly a pas d'espoir qui

adreasa l l esaai ~ ceux

n

ment Cmnus a.ffime Ie besoin de loll 1ucidiUi.

tea
" Ie cammene&

pall'

1es efforts de 1 'hamme et qu I i l

soit pas fmesa.

Pour Camus Is. valeur de loll

dans un Bens intellectual, maia dans un moyen de

L thamme De pent pas vivre de deux codes;

enaccord avec sa pen.aee.
,/

n
/

son action doit etre.
(84)
soul1gn.e la vie at la lueidi~, pas 1& mort.

...

Sa morale est une revel te herol.que contre Is. mort, une croyance dens loll

joie poss1ble de Is. vie qui peu t surpasser loll nausea at regarder a vee

i.n.d1ff'erence 11 s.Vsurd1 ~ de sa condition bumaine.

La co~te de Is. vie

n'a pas besoin d'une valeur absolue maio. seulElll.ent d'une luc1de accept&

tion d:u bonheu.r des moments salon les. 11mi tes de sa. condition.
Le Mythe de Sis:yehe

Dans

camus essaie de prouver cetta affiI:mation passion:nee

de 1& vie par 1& logique et Is. frmchise.

n

efface tout ee qui peut

eacher Ie probleme de 1 tollbsurde et, par 1 -elimina.tion des ri'ponses

pelt

efficaces, i.l arrive ). 18. f01 human1ste et i.l rejette Ie seepticisme.
L labsurde de Camus est une idee contimJ.ee de Gide - 18 separation

de ce qu 'on sa! t e t ee qu Ion pense savoir.

Dee

qui est absu.rde, clest 1& confrontation de cat
irrationnel et de ce desir e'perdu de clarte""" dent
1 1 appel resonne w. plus profond de 1 l homme.
(85)

L 'homme

~s!.re conn~ tre tout son esprit humain et de s 'unir

'a 1&
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grandeur du monde.

L lbistoire et la science n font pas rempli Ie

vide qui s6pare 1 a ve'ri t.6 humaine de s ve'rt te"6 universelle s.

Le

chern; n de 1a vie a trap d I aspects divers at Ie monde chmge trap
rapidement pour connfi tre 1a total1t6 d 'une vie.

L 'hamme se def1ni.t

par sea aetas e~rieurs et ses e1ans inte'riaurs.
eille

al'absurdite" de la vie et se dernande

de sa condition peut lui t"aire rebu.rner
:roi vre 11 absurde •

1& vie.

a sa

Un jO'UJ' i l se ~

.pourquo11 n.L'iDquie'tude
vie me'canique ou 11 peut

Le ~vell implique qu' on prend 1a responsaliil1 te' de

L I abB\.t.Cdi. ~ de la vie ~e.

La sui cide n 'est pas 1& re'Ponse

parce que cette action affirme que la vie n lest

nan.

une valeur au non ntest pas la question de Camus.

n

Que la vie ai t

"

,

s 'engage a decouv

rir quel est Ie moyen de trauver cette valeur dans Ie milieu absurde.

n

Camus rejette &uss1 Ie suicide philoBophique des axistential.1stes.

reste f'id81.e
;

L.L'

veri~.

n

'a 1 'absurde

et garde son inquietude pour arriver e.n.f'il1 ~ la

/ ,
-"
evite
de sauter a un sans transcendental par un exceS
de

raisormement ou de religion.

L 'humiliation et Ie mecontentement

restent pour Canus des problemas huma1ns at i1 n 'esaa.ie pas de ..
.....

/ ..
e as e"ern
lies- qu

faire des dieux, des 1

l l irrat1oonel, 1a nostalgie at l'absurde sont ses seuls dieux.
~sir de conna'i tre e t son ~

che

&.c--.ll

~

encoura"",e t _ 'hamme..

n

a Ie

e t son innocence parce qu Ii l n I Ei'vi te

pas ce qu Ii1 voi t de sa condi tion actuelle.
Est.-ce que 1 thOllBDe peut garder cette liberte qui se fie saule
ment

vie?

a sa lucidi~, a son desir de

sa conna1tre, et au d1leIlmle de 1&

11 pense qu'il peut vivre sans espoir, sans appel, pares qulon

pent vivre mieu.x sens savoir une signification transcendentale.

,.

/

. /""& toute

revol te cons.ciente et metapbysique apporte de Is. lucldi te

Une
e~
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La d6fianoe Iu t te mama an race d 'une def'ai te ine'vi ta.ble ,

pd"rienea.

,

sans Be soumettre a ce destin.

I / ' / '

C est la ravol te, ls. reaction cantin

uelle avec una re81.ite plus puissante t qui donne

mort et I' absurde Bon tIes seulea ~a1.ites.
universelle

revolter.

'a

a la vie

sa valeur.

La

n Iy a pas de li beete

n

devenir dieu, mais seulement une liberte individuelle

a:

/

Parce que Ie heros est libre, ce qui compte est l'ardeur de

vivre, Ie. quantite d'expE;riences.

La valeur des chou n'est plus impor

,

~

tante t mais seu.lem.ent la. passion de 1 tactivite.

"

1a. revel te sont les seules reg:Les.

age at son innocence.

L 'homme a'o8urde a seulem.ent son cow

'!but est pennis et tout a. 18 me.ne valeur dans- un

code moral hors de Dieu.
la creation de"sois n•

La passion, le. liberte,

La. seule action utlle est la multipliciU et

Cec! rappe1le llacte gratuit de G::I.de, mais Gide

garde toujours sa morale, son sens de aJJ.pabili te, et sa foi en Dien.

camus indique son de"veloppement phllosophique plus
/

~

J

que Pranethee est 1e premier conquerant modem.e.

taro quaod 11 montra
",

Ce heros se conqu1ert

1ui-meme et i l trouve sa. li'oe~ et sa gr.andeur dans 1a connaiasance
de sa vie silencieuae et limite'e.

seulement fid8J.e
~

a la revel te.

n

nlessaie pas d'etre parfait, mus

Clest sa mort qui montrera I' injus tice.

,

Qide a Camus les auteurs voient en l l art Ie moyen de rendre

e'ternelle la. connaiss&nce de 1 1 absurdite at de
1 t e~rience.

Gide- r'eussi t

a montrer

riicreer

at de"crire

1a sensation~ pas lInn! te.

cree un univers sans 1e juger at sans donner un sens f'inal.

n

Malraux

commence par llabBt:Lrde et l'extstenti&l.isoe mais II semble aller Q. una

lthique socials.

Peu ~tre i l absndonne

d£gage Ilhomme avec nobilite de

SOIl

ll1l

peu la-lucidi t& mais i l

milieu ~t.

Gide et Camus
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/

eprouvent 1a meme evolution 11tte'~a.ire et philosophique que Malranx, mals
Us sa rendent compte que chaque cre'ation n 'est pas dJ{:fini tive et doit ~tre

l"'icre'e

continuellElllent pour maintenir 1& 1ucidi te at 1a digni te de 1 1hOlllne

davant Ie vide.

destin.

L t art est une discipline e t

Ull

a.s.a.eiB:4

Camus contimle dans 1& tradition de Gide.

1a reali te" et au

Pour lui la revo1 te

donne de 1& grandeur "& la aouffrance.

Clest la sout'.france qui est 1i'e

a:u sort qui reste. hors de 1a 1iberte:

Le saul optimi.sme est

cMseSpoir et i l s lagit de tnnsfonner 18. vie

a la

ne du

plus grande ~ience

L Ihomme peut se liMrer de llesclavage par Ie mepris et 1 I accept

possible.

ation de 1'absurde.

nn s 'agit d'abord de vivre, et non d1inventer un sens:
1a··vie, qui empe'bhe de 1a pos~der. a
(86)

a

Camns est re'aliste et hum8J11ete.
lIMais 1 t originali te' de camus s I &!'time dans un attachement absurda
). cette noblesse dreaat<e :face au deseBpoir absurde: qui fait
'.':' do' lui.. . D..DC::des..:prEIi11er~;pSillai.o.~qul::.-se::su..f"flsent de l'homme
et de son pauvre et terrible amour.'
(87)
L 'origi.n.aJ.i t6 de Ganus reste sussi dans son

&tbique.

ab.snd.oDJler la qualitl tragique de 1a vie, mais II
non plus au bonheur possible.

De

n

ne peut pas

fe;qm.e pas 1es yeux

Sisyphe souf'fre mais. son (tat. conaclent

Ie fait plus puissant que sa roche.

La tragedie de son destin nla pas.

d 'espoir mais i l 1e vainc par Ie m~pr1s.

S& conell tioD abBurde vient de

Illmm&D1 U. et i l se rend oampte que sa plus. grande :fideli te est ~ lui

meme.

Le'S actions at les 6lements qui :foment son destin viennent de

lui et .fi.ni.asent par sa mort.
/

Sa roche est son athique et 11. trouve s&

pl8n1 tude en 1a roulant au sammet de 1& montagne.

tombe
Qu lelie toujours est

eeulement 1a preuve de.. 1 labsurditt de sa condition et 1a neeessite de 1a

1~

~vel te dent i l de'couvre son bonheur ~a.in.

nancient wisdam confimso modern he'roism.. n

(88)

ll\ie must imagine Sisyplms happy. U

(89)

Camus non seulallent rejette-t-il Ie niJ:dl.isms, mus
valeur individuelle:

...
&

n e"tablit ~a

la vie:

Il\ilhetb.er \18 are absurd be eause "'e Bl"e canplex or
because we are mortal, whether our revolt enda in
the acceptance of Siayplma, lile is. valuable to a
const!1ous person - a tre.g1c happiness."-

(90)

SOn ide'e de l'absu.rde vient de son sentiment de 1 texistence at de Ia

Cette idbe trouve son 6qullibre dens son ~thique

mort.

ae

bonhelm et de

re"'vol te qui vient de sa croyance de Ia digni te de 1 'hcmme at d rune jus
tification intel1ectuelle de 1 tabsurde.
ctlffe'ren t mais signifi cati!' •
/

La vie devient un devoir in

Exsminons Bee deux thEimes
de I'absurde et
"

/

1& revel te et leur developpement dana ses autres. oeuvres.
/

L tEtranger

m~Hele

camnencement des ran.ans de Camus..

QJmne taus

"
les rcmanB de I'auteur, ce reclt
l.ronique a un narrateur et un monde
:troi t.

Ce monde limite eat une image transposE;e de Is. reali tE(, maia

rendu.e objective dans

//-

~Iexpressioncreee pour

'

1e theme.

tie est aemblable ~ tme paraphrase d tune hiatoire.
exiJ.~e de la 6oc1~ti sans Ie savoir.

,

La premiere p8.l"

MeursauJ. teat une

Son..-ttion n 'est pas exactement

justifi6'e mus elle eat iImoeente parca qu'll ne sa.i t pas ce qu'on att.
,

,

I

J

end de lui et pourquoi. LaculpatiUite de 1 'hcmne a la societe bourgeoise

et hypocri ta est done changee.

Meursaul t est un indiv:l..du. 1e h6ros paa

h6rolque.
Son dB'tachement passi.f de 1& sociefu at son manque de campnfuensjon
de sa con.d1 tion censure un milieu social et

art1£icie~

C81rms pose lei
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1e problSn.e de l ' absurde et une reaction iDdi. viduelle.

re'vol te

la

lei CCIIIJIlence

de Camus contre. 1a mort physique et spirituelle.

Meursaul t est un veri table indi. vidu parce qn' 11 est indifferent
aux valeurs bourgeoises aussi bien qu laux emotions huma1nes.

ega].

est

~ 1

'.tgard

de sa position.

n

Tout lui

n1est plus la victime de 1 'ambit

ion material1ste au du travail courant.

Les liens humai.ns ne Ie rattachent

plus.

n

plus.

La chambre du reveillon avec ses. contrastee de couleur et d 'em

ne peut pas pleurer de la mort de sa

mere

qu'll

De

connalt
/

/

otions Ie se'pare encere plus de la vie eommcn.e et de la mort.
est blanche mais les habits sont nairs.

La cb.ambre

Les vieux semblent juger. une

\.

vie unie a la leur, mals Meursault fume, boit du ~ et pense seuley.

ment

mame

a

donnir.

n

commence una liaison avec

n

jour des fuM'railles..

bonheur sans Ie savoir.

\IDe

jolie jeun.e rille Ie

est content de vivre et de chercher Ie

Mais mame en approchaIl.:h les autres h.cmm.ea 11

ne se eend pas compte dn malentendu qui exists entre eux.

n

eli. t

a sa

maftresse qu lil 1 'aime, mais vraiment i1 veut seulement Ie bonheur de sa
/

presence.

Elle vent se marier et parce quIll ne cornprend pas Is di.ff

e'rence, eela ansai lui. est

egaJ..

" "a 1a societe,
" ,. mais les hammes.
Au commencement i l ne pense guere
de sa ma.ison symbolisant I l ordre social.
unis de leur aspect galeux.

L thamne et Bon chien sent

L Ihamzne pleure quand II pard son chien

maia vrailnent 11 Ie hait en 1 'appelant "salmd"..

sympathie qaine en devenant Ie copain de

n

se prCElooe 1a

deux1eme

Meursm1l.t manque de

~Dd

sans Ie respecter.

fo1s sur 1a plage, sa-chant que Ie soleil est

chaud at qu I i l rancontrera encore llArabe.

fun indifference suprahte
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a 1 'ordre soeiale est soulign~e lei paxce- qu 'il
10i DaU1.relJ.e.

n roe

pe(che

BUSS!

centre- la

liArabe.

nJlai 3eexnu{la sueur at le BoleU. J1ai canpris que
j lavais detruit l l e'quilibre du. jour, le silence e:xce~
tionnel d'une pla.ge ou j lavais ete' heureux ••• Et c'et
ait comma quatre coups brei's que je frappais sur Ie.
porte du malheur. n
(91)
Ce meutre ne semble pas effecter sa vie parce qu'il reste ca.1lDe at

sincere devaDt
Be

cas juges bourgeois.

n ne

croi t pas en Dieu et i l ne

croit pas cri.minel comma les autres. qui se repentissent des- crimes:.

n y a, ~8Ilmoi.ns, un desir in~rieur qui Ie fai t d~sirer rej oi..ndre
l'hurnani te et

etre aime

naturellement.

Les rapports bumains,

interrogations semblent Ie fa1re une "partie de la famille n.
qu'll peut s laccou"bJmer

a son manque

de liberte'.

merne les
n pense

Mais les moia dans a-a

prison lui montra que 1a ~ire, la Bolitude, et Ie sammeil ne sont pas
8Sse~

}fime son identifieation avec Ie jeune journaliste a son proces

ne Ie conduit pas 'a 1 I humani te".
Son avocat pretend "l 'insensibili~" pour lib6rer Meu.rsaul t.

juges qui semblent aussi:' loin que les- voyageurs de
lui et non de son crime.

tr~

Les

parlent de

Meursaul t se sent hors se son affaire, et mene
""

eoupable de ne pas santir de regret.

n

./

repond touj ours

837e-C

au th~

ticite e~ cas reponses objectives secouBBent la societe' qui i.nte-rp~te
ses sentiments par leurs Taleura arti:fi.oielles._

61£ assailli des souvenirs d 'une vie qui:nne
m tappartient plus, mais aU j lavais trouve les plus
pauvreu. et les plus tenaces de mes joies, des odeura
d '6tA!, le quartier que j lajmais ,un certain del du soir,
Ie rire at les robes de Marie. Tout ce que. je faisais
d'imltiliU en ce lieu m'est alors remonte J. Is gorge at
nlai au qu1une h~te, c'est qu'on en finiase et que je
retrouve ena cellule a-vec Ie sammeil."
(92)

IlJ t ai
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/

./

/

/

Sa seule passion est pour la nrt te:, maia sa propre verite est pour

~tre_ et pour sentir.
/

Une telle croyance ne peut conqllE(rir ni lui~em.e

J

ni la societe des hcmnes.

n

accepte sa condamnation enfin parce qu'll se rend compte de
/

I l abau.rd1te de

B'a

condition.

n

Die la consolation possible de Pieu.

Sa seule justification eat quill est S'U.r de sa mort et de ses actions.
Sa mort a tm.e valeur parce qu l el1e prouve 1 'absurd1~ de la vie.

Meur

sault lutte en individu, pas encore en homme.
nA.1 'Wlivers hostile i l n topposai t que 1 'orgueD. et pas

encore la justice. II

n

(93)

deSire beaucoup de spectateurs

a sa mort

pour que sa mort soi t un

sacrifice, una consomation d'une socie"~ absurde.

n

De

Ai.nai ag:i:t-D. de haine..

vol t pas au-dessus de la soci~~ fausse pour voir 11 absurd!te de 1e.

condition de la condition genefale.
pas revenir

8.

Ilbmnani tea

n

n

C<IUIll.et 11 acte gratui t et ne peut

lJ.

lutte hoI'S des I1Jnitas de 11 absurde.

trouve, cependant, 1e bonheu.r pe.rce qu lil est libere':- des tradi tiona
Cc:mme Sisyphe i l se jouit saul et D. s 'ouvre

sociBles et rel1gieuses.

~ la tend.re indifference du. monde qui cont:inue

a lui

a

donner de la joie.

"ne l'eprouver 8i pareD. moi, 61 fratermel en.fin, j 1&1
senti que j lavale ~td' heureu.x et que je 1 '-e:tais encore. n

(94)

Mane s lillutte saul contre Ie. socrete', Heurseul t sent un peu de solidar

ite' avec

Le contraste de sa mort at 11~ternita'" continuelle
",
danS
n 'efface pas Ilessence de la vie quill eprouve ses mcments de bonheur.
l'univers.

Camus neue pr6sente l ' abaurde et une ~action indi vidue11e sans reeoudre
cette absurdite par une $thique humaille.
qni menera

a. la revol te

II

cree,

ne'anmoins, Ie chemin

CODac1ente contre la justice humaine et anssi

contre Ia justice divine.

1.34
La Peste sussi.' montre un monde empri~t mals iei Camus se

-

rend compte de 1& aituation de la guerre et cherche ainsi un Bens "a la
(95)
vie dans la noirceur.
n n 'y 8. plus d t 6p icuriame n1 d 'orgueil comme
,/

dQllS J, IEtranger~ L ti.nO.lleIlC8 de

18

guerre, la ~sistance, et 1es 1uttes

poll tiqUes font de 1a protestation individualle une re'vol te plus
La. lutte centre Is. soci(te' devient une lutte. contre
De

18

generale.

vie totale.

n

faut pas 8'viter 1a miSB.re mals l 1 accepter.

lin

exige seulement que 1a vie at Is. condition de
1 tholrme soient une protestation et une :n§vo! te contre
cette condition injuste. Et 18. volonte de justice est
18 vraie re'vol te. n
(96)

/

L8 .flew eat la marque de 1 tinjustice divine.

Farce que l'hamne vent

un sans contre 1e aestin, i l est Ie seul. sens dans 1e mende.
rester fia}ue .. 1a terre et

8.

n

faut

sa condition et lutter pour sa justice.

La

ville d' Oran es t 1s. prison de la condi tion Immaj De de 1 aquelle saul
paut BOrtir Ie sans

a la

On pent rappeler lei la prison sign1i'i~

vie.

tive de Kassner et de Neibsche.- La 1utt.e emm"ene des valeurs cemmunes de
•

/

I

respect, d'anu.tie, at d smOllr.

Cependant, 180 puissance fata.le de Is. peste

O'te- presque toutes 1es joles momenta1res de Is. vie.

lAms une telle sit

uation les mouvements poli tiquas ou 1~o1ogiques ne sont pSB efficacea.
L.e

probl.«fte est calui de 1& raison pour la mort injuste.

Camus unit

dans 1e livre 1s. penaee at l'8octien, 1e sentiment de l l absurde et Is.
~vol te sans signification.

La fidel! t£ de Camus aux

re'aliteB

de 1a

condition moderne montre son bumanisme.

bmais l'hcamne peut juger en sea a.etes cette condition,
fait de -l'bumanite une entreprise de protestation. &fuse
tout sauf la position lmmili~e de 1 thamme par la 1iberU
dans llordre morale, creatrice ou non de valeura. n
(97)
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Les quali ~s eSth6tiques de Camus mssi bien que sa compassion

cree

de La Peate une oeuvre d 'unite' et de profondeur.

Le S}'lJlbo1isn.e

at les images montreDt plusieura niveaux d 'interpr€ t ation.

Peut-etre

l'a.llusion 1a plus claire de 1a npesta" est de la guerTe et de 1 'OOCllI>

ation de 1a France.

Cleat;Ee destin de l'hOOllIle quilaisse venir sans Ie
Elle aigni..fie 11~reDce qui

savoir 1a sout"france et la violence.

embrasse 1a ville aisemeDt et qui ~and les maux Emmt que Is. r~vo1 te
../

humaine puisse la retenir.

Les

mBUX

representant les grandes forces
/

/

macan1ques des annes modernes au les burea:ucraties organisees et 1D
...
diff'~rentes "8. l l indiiidu. Pour moi Is. peste ressemble a llhorreur des
/

resul tats de On the Beacb par Nevil Shute.

n

f"aut que 1 l homme regarde

1a destruction qu III a fei te et i l faut mourir sans aspoir at sans sig
nification.

La peste eJ.l~eme est

mal. natnrel mais ella indique une mal

liD

sociale et ind1viduelle plus profon.de.

C'est dans ce sens qu'on doit

voir 1a re'volte contre 1a condition humaine, meme a1 Camus lutte suss!
contra 1 'injustice divine.

La ville d 'Oran est

ex:Uee

du monde.

La

/

souffrance, la lutte, et l'atInosphElre etouf'fa:nte du soleti contraste avec

la mer fra1che et les vents libres des montagnes.

La chaleur de midi

saulign.ent la misers quotidienne et 1 'inquie'tude de 1 'e'poque en

que l'univers hors de Is. ville continue

1.D1

rytlDle.

n ya

mame

temps

un contraste

entre les hoormes de la pr1son qui devienne.nt conscients de leur condi
tion et cewe. au dehors qui continuent Ie travail. qui aveugle.
que Camns ici montre Ie drame de
scuri t£ de 1 l furope?

veri t6' posstile en Afrique

Est-ce

contre' 1 lob

Ses plnsieurs rots d I artiste ereateur et dE,. mol'

aliste trouvent une expression merveilleuse dans Ie ton object1£' mals

~ouvant. Le docteur Rieux est Ie marrateur et au m~e tanps 1 'ennemi
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participant contre le. peste.

Le monde fermi d'Oran, sans ~e, sans cou

leurs dana les maisons couleur de terre, semble trl.re una scoree vide.
ville qui ne se rend pas compte de la

verite de

La

la vie ou de la beaute'"

qui llentoure s3Dlbolise toutes les villas du monde.

L

'unite' artistique

rasseIl.hle tou' les personnages et taus les s3Dlboles dans nne viSion nue
de l' hum ani

te:

La. totali 1£ de 180 vie est enricbie de chaque destin individual. ..
Chaque reaction rencontre un autre et Camus montra le chemin

'a

1s.

r6

panse 1& plus effica.ce sans perdre de vue la qua.l.i ~ de chaque voix

i.ndividuelle.

Taus les peraonnages a tintereasent ~ Ie. question de Is.
Ce flew au Ie meutre universel unit Ie probl~e

mort et de le. justice.

moral et m~taphysique de 180 justice.

TOllS agissent dans Ie. _ e 51 tuation

de l l ex:il, du silence, de Ii. separation.
"In this absurd world we ecmot exist passively; to
ask a question of the meaning of the spectacle of life
will avoid a condemnation or ourselves and of the
nothingness of the world. tt
(98)
Camus est1Jne chaque re'ponse qui montra 1 t absurdi te de la vie et la

re'volte.

.

" de l l bumam.te.
Les hammaa Bent separea
,/

Bsmbert ant laisseS leur amour en dehors".
son travail contre la peste.

l ' absurd1te.. . pares quill.

De

Son livre

,/

Rie:u.x, Grand, et

Grand perd Ie sien dans

~cCJ]lplet

est Ie

de

pent pas donner des mots au transformer dans:

un sens utile Ie sentiment du nrien n qu'll tprouve.
SUBSsl

~bole

Rieux perd sa femme

et 11 sa met ~ la tache de lutter de facon mecanique contre 1a

mort et l l injustice.

"
Ram.bert seul veut s techapper
de 1& ville pour 11...

our de sa ma1 tresse.

Les autres hcmmes canprennent bien Bes raisons: et

lis sent d 'accord avec sa passion.

n

eprouve 1a destruction de 1a
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peste sur toute la valeur de sa vie et i l pense que seulement 1lao.our
/

peut eviter le. peste.

Mais i l se rend compte bienWt que rien i:l test libre

/

,,-

J

La neau remplace Ie temps et Is. liberte et i l

des menaces de 1a peste.

n1y a plus de place dans 4. coeur au dans I 'esprit pour la joie au pour

le bonheur.

Bambert voit que seulement ls. revolte est possible pour

/

se l1berer.
Les autres. personnages montrent Ia futilit£ de I 'espo1r et de la
A

religion.

des' hammes.

,

Paneloux preche que Ia peste est la punition de Dieu meritee

Ssules le. fo1, la p9'nitence, at la Boum1ssiOn'~ la souf'france ,

'" 1 'hcmme.
peuvent guerir

n veut une

foi totale au nen du tout, et i l

/

/

Sa mort est pathetique parce qu 'n

meurt sans accepter lea medicaments.

refuse de l' aide dans un effort des6spere de oroire en Dieu.

Tarrou

meurt atlas1 ap~s tous les autres' et sa mort illumine llabsu.rd:i~ de la
peste et de Ie.

vi~

'I.

un saint sans Dieu dans sa lutte quotidienne.
soli tude at venir pres des hammes.
n1 awe e'xe'cutions Di

n

"i

Comma moraliste de 1 thistoire, Tarrou cherche a etre

n

n

vau t

.

,

8.: 1 e che.pper

\

a Ia

est sensible ne vaulant pas panser

a la poss1bilite' de

tuer pour una cause 1de""ologique.

ne peut pas. regarder la V£rit~ humaine, mais U veut la dePasser.

Rleux croi t que l ' homme I'6vol te mieux sans croire en Dieu, sans. espoir.

n

continue

a lutter,

non pour 1e. sa1n~te transcendentale de Tarrou,

mais pour une valeur huxnaine quile d~passe. La chaleur hmna:ine de

lome Rieux, la nage vigoureuae de Tarren et de Rieux, la lutte contra un
/

en n em1 conmnm marquant une eth:ique humaina.

anite

./

"

Le reveil de R:l.eux. a.l 'bum

apporte encore un point de vue' rationnaliste et la. grandeur de

lAamour humain.
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La

gbute

est un autre reci t individual. qui donne le ~suJ..tat

malheureux. d tune personna qui cherche seuJ.ement une ve~i

te

absolue.

Camus se sert encore du ranSIl. pour signaler un jugement de llrl-m&e "a
Clast ici que Camus critique Ie de'sir Prame~en

travers "la he'ros".

dletre D1eu, dletre tout-savant.

Parce qu III n'a plus; de Dieu, Ilbamme
/

moderne essaie de le remplacer d 'un nouveau code legal..

Dans son hy

pocrisie et dans sa carriere de juge-~ni tent, Cl.8D1ence se laisse iller

au chaos de l'enf'e.r bourgeoisl La milieu encore. symbolis.e Ie monde et
ansterdam est le cent....~ de l'enf'er.

l 1 absu.rde.

sa montra par& quills revsnt

debauchee

8llX

La duplicl~ des gens

ilea primitives tandis; qu'il vivent en

aLamance hait ses gena at se croit su~rieur jnsqulau jour

aU

D:m8'"-ll~ucidation de sa condition II est l'aggr&:.

i l se voit vraiment.

gat de taus les vices du monde pares qu'll se justitie au prix. des autres:.
se
Cl.8iIlence s 'amuse par croire un etre libre. n est bien content de
lui~ieme at de ses pl aidoyers d' avo cat.

n Be volt au-des sus des: juges.

qu lil meprise parce qu lil d~fend lea "causes- nobles" des: v1e11les et

parce qu III trouve aon bonheur dans 1& eourtoisie naturelle.
que sa profession 11 enleve de 11 avilissament

n

cro1t

b.u@.!dne.

,

"v::l..vre au-dessus reate encore Ie. seule maniere d l 8tre
vue et salue par Ie plus grand nanbre. It
Son attitude &isee lui

gage

1.

TieD..

n veut

rait

Be

soume t tre •

naturellement un etre so.rbumain qui ne

8 I en

la sympa.tbie plro.s que 1 I ami tie pares que. celle-ls.

ne ere'e pas d'obligations.
pas:

(99)

n

veut vaincre ses p1aiairs sensuela et non

Selon 1 ui, 1 1homme est ou ma1 tre au servi teur.

l"go'isme parfait d tun homme dont les

reves

d6passant la I"'ealite'.

I

C est

n

d~fend les criminels at se joui t des victoires mamentanees -.- bonnes: on

1.39
mauvaises.

tlS1 les souteneu.rs. et les: volaurs ~ta.1ent touj.ours et
partout condamnes, les h~teB gens se croiraient
taus: et sans cesse innocents."
(100)

,

n n lest

Mais 1e rire qui vient a lui une nuit raconte son hypocrisie.
pas surhulnain paree qu I i l aime ses plaisira et veut ~tre..

se noyer UDe femme qui se jette

dent.

a1

l

ean.

aime'. n

IBisse
/'

Le vide de sa vie devient evi
/

Parce qu III croi t en son innocnece, Ie moment de lucidi te 1e

n

detruit presque completement.
mus le mement

veut rester het.ueux- et sans jugementa,

de doute personne.l apporte Ie mepris des sutree mssi.

lINous voulona ne plus etre coupables et ne pas faire
1 I effort de nous purifier. II
(101)

n

voit son pe'c.he', mais eels. ne l'appelle pas.

peD.i ten ce.

I1 va

Be

lIliMrer n

ell

a la ~demptation ou a la

se faisant l'esclave des hammes:.

&I.

/

verit,( le salut vient au plus haut prix que l'a.ccusa.tion peraonnelle.
La &gradation de soi-ulmne ne

mais 1 l encha!:ne plus

a.

1iMre pas l'hCl1IIIl1e de 1a conditioD humaine,

ses 1im1tes et ~ son destin SaIlS- signification.

Le vrai courage est de faire ce qu 'on doi t sans -gtre va.. ¥.uti.s lIle lie"
roa ll avoue sea mensonges ~ haDmes. d tune voix aBse7i. haute pour rendre

coupables taus qui llentendent.
sa seule esperance.

Taus sont eoupablea et taus jugent; clea.t

La confession lui pennet de se jO'lllr de tous les

vices.

'tu accepte 18. duplici te'

811

lieu de se de'soler. n

(102)

Le plus grand tcnmneDt est d'~ juger sans lois et 11 chercb.e
done une 10i qui lui pennet l'aecamplissem.ent de sa vie de :mensonge au
lieu de 1s. rtvol te Contre sa condition ~ri table.

I1 devient juge-pE!n

it.ent qui accepte la condamnation et le moude sans absolution.

n

faut e"'v1ter le jugement en etendant l'indignite' ~ taus:.

,

La miserlcorae

/

de lii.eu n lest plus a la mode et la liberte est trop puissante.

Comme

pape dans Ie camp de concentration i l damande 1lo~issance de chaetm.
"La mort est solitaire mus la servitude est collective. 1I (10,3)

n

voit seulement le mal et Ie jugement des hammes.

Sa chute vient

quand i l pard la IIsainte :1.nnocence ll de celui qui pardonne ~ lui-m&ee

trcarri~re de f8l:lX proph~te

qui erie dans le d'sert at

refuse dten sortir."

n

(10.4)

pourrai t sortir du d.eselrt en acceptaJrn son

£emme de lleau.

n

humattitt6", en sauvant la

rea.te 1 I hypo cr1te dans sa recherche d'une perfection

humaine.

PeutAtre CLsmence reste au fond de Is. corruption par son

courage.

Attend-il 1& visited tun esprit divin qui re'clamera Bon Sms

avec la plus grande misericorde qui peut ven1r seu1ement du D:l.eu tou~
puissant?

Je pense que non.

Gl..amence et Clmrus d6fient la bontel'de Ilh.omme

plut2>t que la justice de Dieu qui peu~tre n lenste pas.
Le Benegat cherche aussiila plus grande ferveur et 1& plus
grande

vtritt. n.

veut ~tre mauvais pour changer le plus possible

par deyenir bon et a:i..nsi montreI"{'le pouvoir du Bon D1.eu.
le sel du desert cIepoulllent son

arne

Le soleti et

n

de tout ce qui est inutile.

5e

rend compte que le regne du bon nlest pas possible, parce quIll ne
peut peB gtre absolu.

n

,

/

ltesmmet a la souffrance avec volonte pour prouver

1a puissance totale de la haine, du F~tiche.
~_-L

pa.r~

; ;
/
entre 1a bonte et la mechancete.

aBsurer 1e royaJme du mal.

n

ne vent pas

Be

voir

IJ.. tue 1e nouveaR p~tre pour

Mais ~ 1a fin de sa vie i l dDute Que cette

mechancete puisse etre absolue paree qu III se souvient de la mise:r-Jcorde
de D1.eu.

SeuJ.ement Ie sel rempl1t sa bouche sans langue.

n

ne peut

/

pas avo1r une reponse au-dela de la condition bum.aine dans laquelle l'bamme
doi t justifier sa position entre Ie bon et Ie msuvais.

Camus affinne

que llbomme n1est pas Dieu mais II n1est pas une 'cSElte irrationn.eU.e non

plus.
Camus voit que Ie royaume de llbamme est sur 1e. terre.

grace
vraie.

Ni 1a

divine ni l'ide'e de 1 1 bamme coupable de sa condition ent1ere est
Lavaleur de la vie vient de 16 vivre et y atteindre quelque mam

ents. de bonbeur.

, I

/

Camus se joint a 1.8. BesistaDce pour 1iberer Ilbcmune,
,/

mais i l ne forme pas
/

SOD

etbique de la politique actuelle.

/

/

beros de Camus ne depassent pas leur humanite.

Les vrais

Les bammes de Malraux

s.langagent avidement dans la vie et quelquefois lis se perdent.

Leur

valeur vient de la confi'ontation de I l homme et de sa aause qui 1e fait

a.gir.

Ganus esaaie de garder sa vision de I' absurde.
\.

I

individus arrivent a... 1 I elucidation de 1a vie.

Seulement quelques.

La connaissance tragique

vient pour lui dans la r6'vol te contre la situation a'D3urde:.

pas d I expli cation pasitive pour tou.:b.
~

elle peut revenir a aucun temps.
uelle.

n

n 'y a..

La peste n rest j amBis morte, mais
~

Oe qui compte est 1s. revol te contin

l1:HAPITRE IX

,

DES THEMES COlwIMUNS

Tous les auteurs qu'on vient dletUdier se rendent comptent
/

que notre epoque est nouvelle,
~r.

et est en train de chan

un~J

L9s forces destructlves de la guerra et dee lutter 1d

/

/

L

/

eologlques ont 1&iS8e une societe sana ardre, sans lola, sans
Dieu tout-pulssant.

/

Lea oeuvres 11tteralres comme celles
/

de Balzac ou de Zola ne donnent plUS de reponses efflcaces
aujourd t hu1.

La critique d1un personnage 1mparfalt qutagtt

dans llordre soclal eat lnt6rsasante du ~oint de vue de 1a
nature humalne, mals elle n t expllque pas l'1nqul~tude morale
et m~taPh~que.

La tableau de 1a so~l~t~ et 1a satire des

injuetices 8001a1ea sont grande aus81 mals lIs n'accompllasentt
pas baaucoup de r&8ultats d6flnls.

Dane la recherche de la

/

signification 1esevrlvains modernes ne peuvent r1en voir
/

I

aeulement par regarder 1e chaos, l'ang01s8e et 1a medolcrlte
I

etouffante de la vie de travail quotidian.

Ils dolvent trouver

leura propres chemins, aglr, creer, et apres ~~rlre, pour unir
~

/

\

leurs experiences et lea rendre utl1es a leurs freres qui
cherchent ause1.

Les auteurs qui vivent at penaent cla1re

ment ont une sorte d'obllgatlon morale d'eClalrc1r la v~rlt'
telle quIlls

l~

/

connaissent.

/

La seule verite possible dans
/

I

/

un monde fendu de mouvements ecrasants eet una verite

lnd1vid~-

Gea auteurs aglssant selon leura d6s1rs dans une Borte

elle.

de dialogue continuel. Ils cherchent Ie vral rapport entre

:

1 ;_
""

.

. ,"
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l~Qomme

et son desir humaln, 1a vie et la mort, l'indlvldu et sa
SOCiete', 1a justice humaine et La justice divine.

Ce sont

les questions ~ternelles qui ont tant de valQur au vingtleme
slecle.
11 est evident de 1~ societe cnangeante et des reponses
indivlduelles quill nly a pas seulement un mouvement litte
ra1re ou une valeur abso1ue.

Lea philoaopnies ne sont pas

les m@mes, parae que chaque auteur soullgne son propre point
de vue.

On peut voir aussl une certaine evolution 11tte

re

ralre au cour du slecle qui fait de leura moralee des
ponses speclales pour Ie temps tandls qu'elles

~astent

des

visions efficaces pour Ie probl~me generale du si'cle.
,

Lea

,

esthethiques dlfferantee ont, cependant, dee

th~mes

,

commune

et des idees semblables, presentees par dee noms differents.
Taus C&s auteurs vaulent, d'une faQon ou une autre,llberer
ll~omme

de la societe artlflclelle.

La recherche de la

purete devient de plus en plus desesparee at radicale, mais
on v01t dans tous cas hommee 1a eincerlte et la connalssance
de la reallte.

Pour camus le.

te et de deslntereaaement.

reob.eroha,~

est une d

ts. uthentlcl

Pour Malraux, c'est l'actlon at

le courage qui donnent ~ Ilhomme sa propre connalasance.
8alnt-Exupery volt le miraculeux de 1 1 00
sana cease

a Ilnomme.

Glde aussi cherche sa reallte

eure par l'aotion et 1a discipline.

S8

souvenant de ce qui les

int~ri-

Avec Dieu ou sans Dieu

tous ont des codes moraux exlgeants.
hommes,

e at il a 1 approche

Examinon

dlff~re

br1~vement

ces

et de oe quI les unit.

La ph1108oph1e pr1ncipale de

~omains

eat l'Unanisme,

l'organlsme soc1al qul unit taus les hommes at
avec puissance at grandeur.
physique, cette

th~orie

r'cr~e

la vie

COIDme doctrine sociale ou

dltinanisme nta plus de valeur.

m~ta

Les

mouvements collactifs de notre sl~cle effacent ls valeur des
indivldus at la valeur des 11ens.
'conomique.

Tout est sacrlfle au

progr~s

Neanmoina, Romains ajoute quelques idees lmpor
Il d~81re de la li

tantss dans son tableau de la Boc1ite.

beration de 1& condition humalne dans cat ddeal d'Unanisme.
O-Iest llaetion
qul

spontan~a

rafr~1ohiBsent

et llenergie crea-trice des copa1ns

la vie.

L'homme lcl ne dolt jamals 3tre

possede des choses au des traditions.

Jerphanlon dans

Verdun se rend compte qulon doit Jouir de la vie quand on
peut, non seulement passer notre temps

a preparer

Ie plals1r.

,

Andre Glde cherene 8a v4rlte indlvlduelle tout en gardant
sa foi en Dieu et une partie de sa croyanoe en les moraux
tradltlonnele.

II d&s1re aussi llberer Ilhomma de oe qui

l'emp3che de reallser sa verite.

Lea valeurs superficielles

de la societe emp@chent l'homme de savo1r son rOle dana la
vie et le destin que

Die~

lui a donne.

Glde presuppose llexis

tence de l'homme et cherche la reponse au probl~me de l'esprlt
et du sens

a I-existence.

est de se conna1tre

e~

5elon lUi, 1e devoir de Ilhomme

pour cela 11 faut se jouir de la v1e

et de tout6s lea pOSBlbilites qutelle offre afln de Bavolr
ou est son chemin et sa plenitude.
en avant at tout eprouver.

Il faut aller toujoure

cependant, ~es1r de satisfactions

t45

sans 11mltea peut mensr I' homme au desastre parce que chaque
deslr individuel est seulement une partie de l'homme total.
Gide se rend compte de la complex1te de l'homme et de sa
reohesse inrinie.

La liberte de tout conna1tre eXlge une dis

c1pline qUi llentratne toujouDs aux nouvelles experiences.
Pour lu1 comme pour ses successeurs, 1a
est un droit qui slachete.

poss~8slon

de la vie

Bon acta gratult est, cependant,

un peu vague pour les autres.

Sa discipline sufflt pour lu1

et peut-8tre elle lu1 manque auas1 quelquefois.

Andre G1de

a beaucoup d l 1mportance pour Ie Jeuns homme moderne qUi cherche
une valeur dana lu1-m3me mals qui a auasi une idee que D1eu
exists quelque part.

La

dialogue de Glde ne trouve jama1s

de solution finale, mals elle eprouve une rlchesse de crea
t10n et de decouvertes joyeueea.
a1ncerlte et

S&

Sea Journ!ux montrent sa

vie qui forment son ethique.

Ltart et la vie

ne Bont pas 1rreconcll1ables paree que llart perpetue, examine,
oppose, et verlfie les plus1eurs

realit~B

de la vie.

La

va

leur de 1 tart et du roman bien ecrlt trouve une source riche
dans l'oeuvre de Glde.

N1 une idee, n1 une oeuvre eethet1

que n'atteint une certitude d&flnie.

Cleat 1a recherche &U

thentlque qui est 1mportante.
Chez Batnt-Exupery on trouve 1a certitude dans l'homme
et dans 8a condition huma1ne.

Comme Glde. Ie heros de Cour

rler sud desire l'experience et veut ae connattre hors de
l'absurdite de la vie.

Sa1nt-Exupery aUBsl crolt que la vie

eat une promesse contlnue11e mals sa granQe morale eat 1e
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respect du mystere qui demeure dans chaque tomms.

On peut

justifier et l'existence at l'essence 1nterlsure par llaction
et le devoir.

Le metier, fait pour servir les hommes ou

pour conserver Ie respect de l'homme, est une puissance
creatr1ce qUi donne

ce

a l'homme

-

un sens qU1 depasse la mort.

sont les liens entre les hommes qui font de cet indlvidu

fragile un 3tre puissant.

L'ordre et la discipline &Bsurent
-

que l'actlon sera toujours renouvelee.
nlarr~te

toujours at

ou une exper1ence.

5alnt-Exupery ag1t

jama1s pour conna1tre

a fond

un homme

Pour lui qUi voyage et cree des liens il

sutf1t que sa maison exists et que l'homme reste un miracle
lnepu1sable.
vlduelles.
morale.

11 deve10ppe sa

communaut~

des r1chesse indi

Son idee de fraternite ast une responsabilite

L'amitle et l'amour lui donnent une plenitude et une
-

indication de la verite absolue.

L'essentiel eat lnterieur

par le deair de se depasser, de s'unir avec Bes samb1ables,
de faire germer Ie songe creatrlce qui est l'tomme eternal.
-

Andr~

Malraux est tourmente du m8me &nge createur que

Glde at aalnt-Exupery.

II cherche cependant une signification

transcendentale hors de 1a condition humaine, dans llact10n.
-

Chez Malraux et Camus on voit le renoncement aux morales
tradltlonnelles.

Malraux affronte directement Ie destin et

l'abaurd1te de la vie.

Il cr~e un my toe transcendental dans

,

lequel ses premiers heros s'efforoent de devenlr divina
en oraohant sur leura souffraooes.

Pour eux llaotlon. 1a

volonte, et Ie cour~ge3phY81que les I1berent de 1a mort paroe

147

que 1a mort n1a plus de valeur.
pas 180 mort.

Leur action

a.

leur donne pas un sens

Le fait est qulils n'evitant

dt~vlter

.

l'absurdltl de la mort ne

la vie •. lIs se demandent s1 un homme

qui pense et aglt peut fuir sa solitude at atteindre une 801i
darltl avec les autres hommes qU'll veu:t almer.

Pour eels. 11

faut creer une nouvelle morale et pas vivre d'une v1eil1e
tradition hypocrite.

a l'action. La
aide l'homme a savoir

La pensee et la meditation s'uniBBsnt
fraternit~

-

,

est une force d'4nergi& qui

son rapport aveo Dieu.



Katov qui donne aa capsule de cyanure

deviant presque d1v1n parce quI 11 a 'assure du courage de vala
ere sa mort. k'amltle donne
l'homme le pouvoir de souffrlr,

a

de 1utter pour sa dignlt4 et une mel1leure condition.

L'unite

dans une action commune d411vre l'homme de la solitude at lui
donne una connaiasance du bnt humain pour lequel 11 travail.
La recherche d'une certitude entre l'ordre dlvin et Ie monde

4pbemere de l'homme est une lutte contlnuelle qUi se rend
compte de 1e. valeur de 1 11ndividu.

La dignlte de l'homme eat

4vldent dans le sacrifice de Katov, dana Is. volonte spirituelle
de Kassner, et dans Ie respect que Vincent Berger a pour l'elan
inexplicable dans chaque homme.
l'anB~

ger de son adversaire,
aveugles

&tout
,

\

a.

~~lraux

lnterleur qUi fait.les hommea

~

sau! 1e d~slr de devenlr dleu.

compte neanmolns de 180 valeur de l'homme.
qU'l~

la fin volt Ie dan

perpetue lee efforts d'Arrlver

a une

cace du rapport entre l'homme et Dieu.

II se rend

Clest dans 1'art
definition effl

Essentlellement Mal

raux eat dtaccord avec Salnt-Exupery que cleat lcl une terre
des homm~ou l'lndlvldu dolt trouver sa propre verite. Son

sentiment de

fraternlt~

nla pas 1a tendresse au I 'amour
~

salssant de Salnt-Exupery.
raux qUi souffre de

II y a plus d l egolsme chez

I'absurdlt~

et de 1a guerre.

MaI~

8& morale

de la dignlte de 111ndlvldu est une affirmation virile de

l'homme createur devant le destin.
lnt~rleure qui

nouveau.

Son art raconte la lutte

ne flnit jamais mals qui commence toujours de

Lea forces de l'homme sont uniques dans un univers

Changeant, mais continuel.
Albert Camus auas1 se detache des morales Bans signifi
cation et par una table rase 11 regarde

l'absurdit~ de 1a

vie.

Les valeura changeantes montrent quIll n'y & pas de vraiea
101s soc1ales ni de 1a cUlpabilit~.

La risque et 1a lutte

oreent leurs porpres valeurs.

Clest chez Camus qu'on volt la
liberation totale de 1a societe. L.'angoisse metaphyslque m~'ne

a une

lutte lnterleure qui refuse dlaccepter les rea11tes

superficielles ou les soulagements rellg1eux.

Sa 11berte auss1

presuppose une discipline pour garder 1 'esprit ouvert at la
volonte ferme.

L t actlon et 1a revolte restent

se chauffant contre 1 1 1njustlce
et indifferent, un etranger
celu1 de l'unlvers physique.

a 1a

et gardent l'homme revolte
societe.

efforts de l'homme.

La saul ordra est

Clast 1e droit et le devoir de

l'homme de trouver sa place at son moment
unlvera qUi reste beau.

a l'lnterieur

~ternel

Sa revolte dolt defier

dans un

m8me les

Lthomme ne peut pas attelndre 1a vie

'ternelle, mala 11 a 1e pouvolr de trouver sa verite.

La

lutte donne un sentiment d'accomplissement et un bonheur
pphemere.

camus dlt qu10n dolt croire que Slsyphe est heu
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Dans La Peste 11 revlent au respect de l'1nd1vldu

raux.

avec le docteur Rieux qUl pense qu'11 a plus de chose dans Ithom
me

a admirer

que de hair.

Camus expr1me un sent1ment d'hu
-

manisme qui est en partie indifferent et de llautre cote
engage.

Realiste et emu

a l'egard

-

de Ita bsurdlte de la guerre,

11 montra le docteur qUi traite lea malades de 1a peste avec
una attitude d'objectlvlte exterieure.
m~me

II continue

a lutter,

avec aes v1ctolres provisolres, m!me s1 la defalte est

inevitable.

camus, avec 1a voix de Rleux, reste huma1n

parce qulil ne peut pas voir 1a souffrance sans aglr pour Ita
mellorer.

seulement l'homme peut aider l'homme

une comprehension de 1a vie.

a atteindre

L'homme est grand seulement

sill resiste aux malheurs de sa vie en utl11sant tous

S8S

pouvolra humalns.
Tarrou: Vous pensez pourtant, comme Faneloux, que la peste
a sa b1enfa1sancs, qu'elle ouvre les yeux, qu'elle
force
penser.

a,

a

Rleux: Qela peut servir
grandlr quelques-uns. cependant,
quand on voit la misere et la douleur qu'elle apports,
11 faut 3tre fou, aveugle au 1~che pour se resigner
8. 1& peste.
Ta.rrou:. N.'est-ce pas ce qui VallS separe de Faneloux?
Rieux: Je ue crois pas. Panelo~ eat un homme dletudes.
Il n t a pas vu assez mourlr et crest pourquo1 11
parle au nom d1une ver1te. Mals.le molndre pr3te
de oampagne qui adminletre ses parolss1ena et qui
a entendu 1a respiration d'un mourant pense comme
mol. II solgnera1t la misere avant de voulolr en
demontrer 1 'excellence •
.
.

Voll8., dlt Tarrou. Pourquol vous-m3me montrez-vouB
tant~e d4vouement puisque VOUS ne croyez pas en
Dieu? Votre reponse w'aidera peut-3tre
repondre
mol-~me.

a

Sans sortlr de l'ombre. le docteur dlt qulil avait
repondu que s l i1.croyait en un Dieu tout-pu18Ban~, 11
ces&erait de guerlr les ho~mes, lui lalssant a10rs ce
soin. Mais qua peraonne au monde, non, pas m3me Paneloux
qui croyait y cro1re, ne croyalt en un Dleu de cette
sorte, pulaque personne ne s'abandonnalt totalement et
qulen cela du moine. lui, Rleux, croyait ~tre sur le che
min de 1a verite. en 1uttant contre la creation telle
qu'el1e etait.
(105)

deja

LBhomme ne volt pas Dleu sans
et morale.

lu~ter

pour sa sante physique

Pour camus 11 est impossible que Dieu. sill eXiste,

donne le salut aux hommes qui acceptent la condition humalne.
C&S auteurs franyais du

vlngtl~me sl~cle
,
,

fld~le

restent

A 1a tradition de 1a recherche de la verite et de la Justice
,

de leurs predecesseurs.

lIe ne donnent pas de r6ponses ab

solues parce qu'lls se rendent compte des valeurs enangeantea
et des hommes tout

a, fait

dlfferents.

Avec une discipline

remarquable pour notre epoqua i1s luttent contra les vlaux
ennemis-l'ignorance J la superstition, les mora1es superfl
oielles-90ur trouver une rea1ite qui n'est pas
ment divine.

n~cessalre

11s veulent abandonner 1& medlocrlte de llexls

tence et Ilangolsse purement lnte11ectuelle qui emp3chent
l'homme de se voir vralment.

I1s lndiquent qulil eat possi

ble de trouver une signification
de l'humanlte sans

S6

a la

vie dans les 11mites

perdre dans une dootrine falte

a priori.

C&S morallstes font appal aux gens de valuere leur paresse,
leur indifference, et les malentendus causes par des valeurs
artlflciel1es.

Le roman moderne a beaucoup de signification

pour l'homme d 1aujourd'hul.
-

ces auteurs sont

fid~les

a leura

.

propres ethiquss de verite et de purete.

Cha~ue

oeuvre est une

151

creation de leura vies.
dependent du

La palx at la justice de l l avenlr

role de l'lndlvldu.

8eulement l'lndlvldu

peut revolter contra Ie malheur, peut creer, peut conna1
tre 1e merite de la oommunaut~ des hommes.

8eulement lui

peut eprouver vlvement les Joles et les peines qUi donnent

a la

vie sa rlchesse unique.
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